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L'HORLOGERIE DE GENÈVE 
Genève s'est associée de tout cœur, l'an dernier, à l'hommage rendu à Daniel JeanRichard, 
fondateur de l'industrie de la montre dans les montagnes neuchâteloises. Le canton est 
aujourd'hui reconnaissant à « La Fédération Horlogère Suisse » de ce qu'elle tourne ses 
regards vers Genève et consacre un numéro spécial à notre belle industrie. 
L'horlogerie genevoise est fille de la Réforme. Elle fut créée chez nous par des Français qui 
étaient venus chercher refuge dans la cité de Calvin et lui apportèrent un art déjà connu à 
Blois, à Autun et à Lyon. Depuis lors, l'histoire de Genève est étroitement liée à celle de son 
horlogerie. Les heurs et malheurs sont les mêmes. Lorsque Genève retrouve indépendance, 
ordre et travail, notre industrie horlogère connaît un nouvel essor et une nouvelle prospérité. 
Pour l'avenir, nous souhaitons qu'un retour de l'Europe à la paix et au libre trafic interna-
tional signifie pour Genève une délivrance de ses entraves économiques et, pour l'horlogerie, 
une ère nouvelle de développement commercial et scientifique. 
Président du Département du commerce 
et de l'industrie de Genève 
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GENEVA 
CL atmLua K^îti 1I ^ 7 
Bcautiinl for situation. This epithel may aptly bc 
applied to Geneva In Switzcrland. Clinging to thc 
slopes of its Cathedralcrowned hilJ, in thc nmlst of one 
o£ thc most fertile plains of central Europe; flanked in 
the distance, on one side by the undulating pineclad 
Jura and, on the other by the verdant ledges of lhc 
Salcve; fronting a lake, the matchless beauty of which 
has never ceased to inspire painters and poets of ail 
lands. Geneva holds a unique position amongst Con-
tinental cities. 
Evelyn in his « Diary » gives a quaint and detailed 
description of the city as it was in his day and Addison 
Pholo Zimmer-Meylan Genève 
Genève 
calls it froni an educational point of view " the court 
of the Alps ". In Georges Eliot's " Autobiography " 
there are delightful reinin.iwenf.es of her stay in Geneva 
and in Ruskin's " Praeterita " there is one passage in 
which that inaster of ornate prose bends his finest gift 
describing the city, Mount Salève and the Rhône as 
they appeared to him in the thirties of last century. 
Hère the waters of the river seem literally to flow 
and foam and dance in the very language. 
AIl thèse writers knew what they were about, they 
were no mère Ilatterers and those who hâve lived for 
many years in Geneva and hâve studied the old city 
and its surroundings in the shadow and shine of the 
seasons know well how beautiful it is for situation. 
Thtî great naturel beauty of the landscape is however, 
but one ingrédient in the philtre. You cannot takc to 
the open road or to the water-way of the lake without 
coming to places as interesting historically or from a 
literary point of view as they are beautiful for their 
situation. Away there on the Iake-side is Coppet with 
its " C h â t e a u " forever associated with the memory of 
Madame de Staël and her brilliant circle. In the har-
bour at Geneva is Rousseau's IsIe with its statue of thc 
benignant teacher of the simple life and not far away, 
in the village of Ferncy. is the statue of quitc another 
teacher, the chief of eightecnth century cynics, Vol-
taire. 
It is the double charm of its natural beauty and its 
tonic intellectual atmosphère which makes Geneva so 
attractive a place to live in. 
'les, Geneva and its surroundings arc indecd beau-
tiful for situation and charged with souvenirs of a 
great past. 
It is just this independence of mind and manner 
with its power of assimilating éléments of like charakter 
and tendency, whith has been thc créative force of 
Gencvese history. Even before the advent of Calvin and 
Rousseau we see this principlc at work in thc littlc 
walled city, wc see the spirit of independence conti-
nually struggling to free itself from oppression within 
and without. 
The history of Geneva is that of a people from the 
first enamoured of freedom, and who would fight their 
way to it at ail costs. This spirit which embodied 
itself in action when that was called for, fourni, later 
on, equal expression in thought, making thc city a 
véritable strong-hold of intellectual liberty. What ren-
ders the study of Genevese history, from the time of the 
Reformation to our day, so interesting and inspiriting 
is the fait that it is the story of the émancipation 
of mind and conscience. The Reformation came upon 
Geneva when it was prepared for it, it liberated, di-
rected and gave full play to an alrcady existing spirit. 
And in so doing it disengaged those intellectual forces 
which were to safeguard liberty of opinion, and to 
inake of the city α home of large and libéral culture. 
Geneva is no longer known to the outer world in 
that unique sensé as the city which harboured the 
Reformation. Jean Calvin and his coreformers ot thc 
16th century certainly left and indelible impression 
upon the old city which, until this day, even, is 
known as the Protestant Rome. A second outstanding 
feature connected with Geneva must be mentionned. 
It is the fact also that the Red Cross movement had 
its inception within its wall, for a committee of five 
Genevese met there in 1863 to find a ways and means 
for an International Red Cross. There is no doubt 
that Florence Nightingal's demand for an efficient 
nursing and ambulance service in England urged thèse 
Red Cross pioneers to fonn an International Red Cross 
Society; and, owing to their untiring efforts, a national 
movement sprang into an international institution. 
Geneva therefore leapt into new international pro-
minenoe from that day. But it is as a city of refuge 
that Geneva is perhaps best known. AlI through her 
existence she has harboured political and religious 
exiles from other lands mainly from. the year 1572, after 
the massacre of St. Bartholomew, and from 1685, at 
the Revocation of thc Editt of Nantes. The patrician 
homes of thèse French and Italien Huguenot refugecs 
may still be seen in Geneva to-day. In after years 
came Byron and Shelley who settlcd on its lake shores 
in 1816; afterwards came Georges Eliot in 18-19. The 
first two literary characters had fled from social ostra-
cism in England; while Georges Eliot sought rehige in 
Geneva on her breaking with ardent Evangelical belief 
for a scepticism of α pronounced type, John Evelyn, 
the diarist, Rousseau, Voltaire, Necker, the Finance 
ininister to Louis XVI. Madame de Staël, and other 
prominent literary men and women have ail had inuch 
connection with Geneva; whilst the historien Gibbon, 
in his " Décline and FaIl of thc Roman Empire ", men-
tions that Geneva Library lil>erally supplicd him with 
books. 
To-day, motlern Geneva smiling welcomcs you. Charm-
ing city, clustering round its old cathedra!, it gazes 
at its lake, stretching in beautiful order along its quays, 
gay with flowers. Imagine thc dation of a lover of 
t . ρ Photo Zimmer-Meylan Genève 
Genève, vieille ville. Fontaine à l'entrée de Ia rue Calvin 
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Les bases de l'industrie horlogère mondiale 
# # LA JAUGE CARY IE 
Nos r é f é r ences : 
Normes A S U A G 
les Fabriques d'horlogerie 
les Fabriques de pierres 
Ebauches S. A. 
les Fabriques de Balanciers réunies 
Vente des tampons et bagues: 
Les différentes succursales des 
Fabr iques d ' A s s o r t i m e n t s 
Réunies S.A., Le Locle, Le Sen-
tier et Bienne, C h a t o n s S. A., 
Le Locle 
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Genève, cathédrale de St-Pierre 
history as he strolls through the streets whosc very 
names remind him of the remarkable men who once 
dwelt there. On the loftiest point of Old Geneva, 
where a temple stood already in the Roman era, and 
from the 4th. century a Christian church, rises the 
vénérable Cathedral of St. Pierre. Many of Geneva's 
historié sports are in closest vicinity to this noted 
Temple of Worship. The City-hall, the time-honored 
Arsenal, the Collège de St. Antoine, founded by Calvin 
in 1559 A. D. 
In the low toivn which is the business centre, the 
visiter will find attractive shops plentifully stocked 
with wares of first quality and good taste. There, are 
the well-known watch-makers and jewellers. 
Speaking of Geneva, Rousseau once declared: " As a 
résidence I hâve not found its equal in ail the world ", 
and many a visiter to its fair shores, when feasting on 
the fascinating charm and irrésistible beauty of this 
spot, feels also the spell of its glorious traditions through. 
the âges and the tremendous significanec of its présent 
exalted rank, and almost unoonsciously he is filled 
with a désire to linger long in this city of enchantment. 
,,Les Cabinotiers" 
Le terme de cabinotier est appliqué, à Ge-
nève, à tout ouvrier qui travaille pour « La Fa-
brique ». 
On appelait «La Fabrique», avec un grand 
« F » pour bien la distinguer, tout ce qui avait 
un rapport quelconque avec l'horlogerie et la 
bijouterie. Il est vrai qu'au XVIIIe et même au 
XIXe siècle, l'horlogerie avait une forte pré-
dominance sur tous les autres métiers. L'horlo-
ger, le monteur de boîtes, le peintre sur émail, 
le faiseur de ressorts, la finisseuse de raquettes, 
le chaîniste, le fabricant d'aiguilles ou de ca-
drans, etc., c'est-à-dire tout ouvrier travaillant 
pour la montre ou le bijou, faisait partie de la 
Fabrique. C'était un cabinotier puisqu'il tra-
vaillait dans l'un de ces ateliers appelés autrefois 
« cabinets », et qui, depuis Ie XVIIIe siècle'étaient 
situés sous les tuiles au 5 m e ou 6m e étage. 
Au XVIIe siècle le terme « atelier » n'était pas 
employé. Les contrats de location inscrits aux 
Archives portent: «loue tant de chambres et 
cabinets ». 
En 1600, au temps de l'Escalade, et encore 
longtemps après, les horlogers, comme les bijou-
tiers, habitaient la rue des Orfèvres, qui est 
aujourd'hui la rue de la Croix-d'Or. On objec-
tera que les horlogers ne sont pas des orfèvres, 
mais alors ce terme englobait bien des métiers 
et l'on ne connaissait ni la bijouterie, ni le mon-
teur de boîtes. Le mot «horloger» était aussi 
inconnu orthographié comme de nos jours, on 
retrouve dans les Archives: horloger et horlo-
geur, avec ou sans h, même orologeur et horo-
logier. Les premiers horlogers dont il est fait 
mention fabriquaient eux-mêmes leurs boîtes de 
montres et il ne faut donc pas s'étonner qu'on 
les ait assimilés aux orfèvres et qu'ils aient exercé 
leur métier dans la même rue que ceux-ci. 
Les origines de «La Fabrique». 
A quelle époque peut-on faire remonter les 
débuts de cette industrie nationale, si florissante 
dès le XVIIe siècle? 
Si l'on voulait rechercher les premières traces 
de la bijouterie à Genève, on devrait aller au 
Musée d'Art et d'Histoire examiner tous les 
objets de bronze retrouvés dans la Cité lacustre. 
La découverte de moules et de lingots de cuivre 
et d'étain provenant de plusieurs fonderies de 
bronze, dont l'une près de la Pierre du Niton, 
prouve que ces objets ont été faits sur place. Les 
fondeurs fabriquaient non seulement des armes, 
haches, lames, poignards, mais aussi des égin-
gles longues pour les cheveux, des bracelets, des 
boucles de ceinture et des pendeloques décora-
tives que l'on portait suspendues au cou ou cou-
sues sur les vêtements. 
Prétendre que « La Fabrique » provienne de 
cette époque reculée serait sans doute exagéré, 
mais ce fut cette possibilité de travailler les mé-
taux qui amena l'industrie de l'orfèvrerie. 
L'orfèvrerie. 
Dans l'antiquité, le mot «orfèvrerie» s'enten-
dait dans un autre sens que de nos jours; le 
terme orfèvre vient du latin aurifaber (auruin, 
or; faber, ouvrier ou artisan). Ce n'est que vers 
1700 que l'expression de bijoutier fut employée, 
tandis qu'on trouve pour la première fois celui 
d'orfèvre et les noms de personnes exerçant 
cette profession en 1290. 
Or, à cette époque il existait à Genève de 
grandes foires mondiales. Des marchands étran-
gers y venaient de très loin. Elles donnaient 
à la cité de l'importance et lui permettaient d'en-
tretenir de nombreux rapports avec tous les pays 
voisins. 
Les travaux exécutés et dont on retrouve la 
trace sont plus spécialement des bijoux ornés 
de pierres précieuses. A part ces objets de luxe, 
les orfèvres travaillèrent aussi pour l'église. 
Les foires prirent une telle extension qu'en 
1462, Louis Xl chercha à les faire tomber en 
opposant maints obstacles aux marchands qui 
s'y rendaient; d'autre part, il en créa à Lyon. 
La vitalité de notre orfèvrerie en fut considéra-
blement affaiblie. D'autre part, lors de la Ré-
forme, Calvin fit approuver par le Conseil géné-
ral ,en 1541, des ordonnances réglant la ma-
nière de vivre et défendant le port des bijoux 
aux femmes. Plus tard, on interdisait aussi le 
port des montres en parade. Ces lois somptuaires 
eurent pour effet de diminuer la production des 
ouvrages de luxe des orfèvres. 
Toutefois, si on examine une montre du XVIe 
siècle, on constate que le travail de l'horloger 
avait beaucoup de similitude avec celui de l'or-
fèvre. Les premières montres sont de vrais bijoux 
décorés avec beaucoup de goût. On compren-
dra^ donc aisément que l'horlogerie trouvât à Ge-
nève le terrain propice à un rapide développe-
ment. 
Premiers travaux connus des «Cabinotiers 
Genevois ». 
On ne retrouve aucune trace des travaux exé-
cutés par les premiers horlogers genevois dont 
on connaisse les noms, ces derniers ne les ayant 
pas signés. Cependant, les plus importants mu-
sées d'Europe et d'Amérique ont dans leurs col-
lections des montres anciennes dont il n'est pas 
fait mention d'origine, construites par des arti-
sans de Genève au début du XVIIe siècle. 
Le livre des maîtrises de ceux-ci ayant été 
égaré, il a fallu compulser les Minutes des notai-
res pour obtenir quelques renseignements. D'au-
tre part, les travaux d'horlogerie effectués à la 
fin du XVIe siècle étaient fort délicats. Les 
montres n'avaient .qu'une aiguille, celle des heu-
res ,et pas de spiral. La chaîne de la fusée n'étant 
pas encore inventée, la transmission de la force 
motrice du barillet à la fusée se faisait au moyen 
d'une corde à boyau; ce mécanisme, très fra-
gile, se détraquait facilement et il fallait un artiste 
pour le réparer. Il n'est donc pas étonnant que 
ces pièces détériorées ou cassées aient été négli-
gées et même jetées au rebut. 
Le cadran n'était pas protégé par un verre. 
Un couvercle, souvent percé de douze trous, pour 
laisser lire les chiffres, préservait l'aiguille. 
La plus ancienne montre genevoise connue 
se trouve au Musée du Louvre à Paris. Elle est 
de Martin Duboule (env. 1583-1639) dont le père 
Antoine était déjà horloger à Genève. Le jeune 
Martin fit probablement son apprentissage à 
Genève avec son père, puis il partit pour son 
« tour de France » et s'arrêta à Lyon où il passa 
neuf mois en 1603. 
A Genève, il est mentionné dans les Minutes 
pour la première fois, le 23 septembre 1611, à 
l'occasion de son contrat de mariage. L'union 
correspondant assez généralement avec l'établis-
sement du maître, nous pouvons ainsi supposer, 
sans risquer de nous tromper, que Martin Du-
boule s'établit avant 1611, l'acte notarié se fai-
sant après le mariage. 
Les contrats retrouvés aux Archives nous ap-
prennent que ce maître horloger forma dix 
apprentis, soit de 1609 à 1638. Le texte de ces 
contrats ne varie guère, ils sont en vieux fran-
çais, écrits avec les caractères très spéciaux du 
XVIIe siècle. Voici comme exemple quelques 
extraits de l'un d'eux. 
«L'an 1611, et le dixiesme jour du moy de 
« may après midy, par devant moy André Gau-
« diier, citoyen et notaire juré 'de Genève, soub-
« signé et tesmoins soùbsnommés, personnellement 
«se sont établis Egrège (honorable, respecté) 
« Gabriel Pattru citoyen de Genève d'une part 
«et honorable Martin Dubouloz horlogier et 
« bourgeois du dit Genève d'autre part, lesquels 
«sachant pour eux et les leurs même, le dit 
« Egrège Pattru ballie en apprentissage Hono-
«rable Abraham Pattru son fils présent pour le 
«tems et terme de quatre ans six mois desja 
« commencé le 1 e r du moy de juin en l'an 1609. 
«Pendant le dict terme le dict Dubouloz sera 
«tenu et debvra instruyre le dit Abraham au 
«susdit estât d'orlogier pourrracture en taille, 
«en ce convenable sans lui celer chose quelcon-
« que des secrets du susdit estât et de tout ce 
« qui en dépendt soit au regard des orologes son-
« nant reveil-matin ou autre dont il fait profession 
« et selon que ledit Abraham le pourra compren-
«dre. Le nourrira de bouche convenable, lui 
« fournira de couche, le tiendra blanchi de ses 
« linges, l'instruira en bonnes et saintes meurs 
«selon la parole de Dieu, luy fera enter et fre-
« quenter les saintes prédications, aura inspection 
« sur luy à ce qu'il ne fréquente méchantes com-
«pagnies faisant en ce, office de maître fidèle à 
«son égard. Et advenant que par nécessité ou 
«austrement le dit Dubouloz voulut faire pen-
«dant le dit temps quelques voiages par pays 
«soit en France, Angleterre, Alemaigne, ou ail-
« leurs pour y travailler ou débiter sa marchan-
«dise le dit voiage estant pour plus de deux 
« mois que a ce cas pour ne demeurer le dit 
« Abraham inutile sera tenu le dit Dubouloz de 
« Ie mener quand à soy et s'en servir comme 
« son apprentif au dit estât. Le dit Abraham de 
« mesme procédant en ce faict de l'authorité de 
«son dit père debvra et sera tenu de bien et 
« fidellément servir son dit maistre tant au susdit 
« estât que en toutes choses licites et hosnestes.... 
« Et debvra Ie dit Sieur Pattru, père du dit 
« Abraham apprentif payer au dit Dubouloz pour 
«tout ce que dessus la somme de trente escus 
« de neuf florins pièce et dont le dit Dubouloz en 
«aurait déjà reçu du dit sieur Pattru les deux 
« premiers payemens revenant à vingt écus sem-
«blables que dessus oultre deux escus receus 
« par la mère du dit Dubouloz pour ses espingles 
«tels qu'ils lui furent promis lors des dites con-
«ventions 
« Fait à Genève au Bourg St. Gervais en la 
« maison du dit Sieur Pattru presens honorables 
« Johan Dunant cordonnier citoyen de Genève et 
« maystre Henri Serment, serrurier habitant de 
« Genève tesmoings. 
«Signé: A. Gauthier, Henry Serment, Johan 
« Dunant, 
« Martin Duboule, maistre horologier. » 
Il y a dans ce contrat certains détails fort 
intéressants pour l'histoire de l'horlogerie gene-
voise. D'abord la durée de l'apprentissage n'est 
que de quatre ans six mois, mais elle varie 
beaucoup suivant le maître et l'apprenti et va 
parfois jusqu'à huit ans. Ensuite la qualification 
de l'état est curieuse: «orlogier pourrracture en 
«taille», c'est-à-dire en termes courants: «hor-
« loger et graveur». Ainsi au début du XVIIe 
siècle, l'horloger se doublait souvent du graveur, 
de forme octogonale, est en jape taillé et le 
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Dans plusieurs cas, le jeune homme faisait un 
premier apprentissage d'horloger, puis un deuxiè-
me de graveur, et même d'orfèvre (bijoutier). 
La clause ayant trait aux voyages est aussi 
instructive. Elle nous apprend que Martin Du-
boule ne craignait pas d'aller à l'étranger pour 
y vendre ses montres et l'obligation où il était 
d'emmener son apprenti si le voyage devait 
durer plus de deux mois. 
Les montres de Martin Duboule qui existent 
encore sont peu nombreuses. D'après diverses 
constatations faites, il signait simplement Du-
boule, tandis que son fils mettait Jean-Baptiste 
Duboule. 
Fig. 1. — Montre lête de mort 
de Martin Duboule (env. 1620). 
La plus ancienne connue a la forme d'une 
tête de mort (fig. 1), elle est en deux parties 
réunies par une charnière sous le menton, la 
section supérieure soulevée laisse voir le cadran. 
C'est, comme l'exigeait le règlement des maî-
trises de 1601, une montre à porter au cou. Elle 
date d'environ 1620. 
Le Musée de Cluny en possède une autre de 
ce maître, elle faisait partie d'un legs offert par 
la Baronne Salomon de Rotschild. Faite en or 
ciselé et émaillé, elle affecte Ia forme dune étoile 
à dix pointes (fig. 2). 
La technique de cette pièce est intéressante. La 
plaque du cadran est émaillée en champlevé: le 
fond, abaissé, a été rempli d'un émail noir très 
Fig. 2. — Montre en forme d'étoile 
décorée de diamants et d'émaux, de Martin Duboule. 
opaque et les rinceaux ont été réservés. Les fleu-
rons sont les uns en émail rouge et translucides 
sur paillons, les autres, en émail vert. 
Les deux parties du boîtier sont identiques 
et l'on peut indifféremment replacer le mouve-
ment dans l'une ou l'autre. En outre, l'intérieur 
de chacune d'elles est aussi émaillé en partie. 
L'aiguille est ornée de trois diamants, des roses 
en l'occurrence. 
Fig. 5. — Montre en forme d'étoile 
de Jaques Sermand. 
Quant aux pierres ornant la boîte, elles ont été 
prises pour des cristaux, mais une expertise 
récente faite par un bijoutier parisien a prouvé 
qu'il s'agit de diamants. 
Martin Duboule étant désigné une fois dans 
les actes notariés comme « lapidaire », il peut 
fort bien avoir taillé et serti lui-même ces dia-
mants. 
Ces deux pièces n'ont pas de verre de montre. 
Pour protéger l'aiguille, Martin Duboule cache 
le cadran de l'une dans la tête de mort et celui 
de l'autre sous le couvercle. Une troisième mon-
Fig, 4. — Montre tulipe 
de Jaques Sermand, oncle, 
tre, propriété de la collection Webster à Lon-
dres, a aussi le cadran placé sous un couvercle, 
mais c'est tout simplement une savonnette sans 
verre. La boîte est en argent doré, repoussé et 
ciselé. 
Parmi les plus anciennes montres connues, 
il faut encore citer celles de Jaques Sermand 
oncle (1595-1651). Une de ses montres, repré-
sentant une étoile à six pointes avec le cou-
vercle en cristal de roche, se trouve au British 
Muséum à Londres (fig. 3). Une autre, simulant 
un bouton de tulipe à trois pétales, appartient à 
la collection Garnier au Musée du Louvre. La 
plupart des horlogers du XVIIe siècle cons-
truisirent des montres de ce genre (fig. 4). 
Chaque pétale formant lunette, monté à char-
nière sur la boîte, est en cristal de roche taillé 
avec nervures centrales, ce qui complète l'aspect 
du bouton de tulipe. Le Metropolitan Muséum 
of Art de New-York est propriétaire d'une 
pièce semblable du même artiste. 
On peut aussi signaler quelques travaux de 
Jean Rousseau (1606-1684), arrière-grand-père 
de Jean-Jacques. Le Musée de Cluny est pos-
sesseur d'une montre tête de mort qui diffère de 
celle de Martin Duboule par la façon dont elle 
s'ouvre. La mâchoire inférieure se sépare de la 
supérieure pour laisser voir un beau cadran d'ar-
gent décoré de rinceaux, assez finement ciselés. 
Le Metropolitan Muséum of Art détient une 
magnifique montre cristal (fig. 5). Le cadran est 
une petite merveille de bon goût. L'aiguille dif-
fère de toutes les précédentes par sa finesse 
d'exécution, le centre forme une fleur qui se 
marie à ravir avec le reste du cadran. Le fond 
de Ia boîte, ainsi que Ie couvercle protégeant Ie 
cadran, sont en cristal de roche taillé en douze 
lobes convergeant vers une creusure centrale. On 
ne peut s'empêcher d'admirer le travail des lapi-
daires et l'on se demande par quels procédés 
ils arrivaient à tailler si aisément le cristal de 
roche. 
La fabrication de ces boîtes en cristal de roche 
était une industrie prospère à Cenève, qui en 
livrait à l'étranger, comme nous l'apprend une 
commande de ces boîtes faite en 1622 par un 
maître horloger de Lyon. Louys, quatrième fils 
de Jean Rousseau, fit un apprentsisage de « lapi-
daire et de faiseur de boctes d'orloge en chris-
tal ». Il devint maître lapidaire. 
Fig. 5. — Montre boîte cristal 
de Jean Rousseau. 
Nombreuses sont les montres de Jean Rous-
seau, car l'activité de sa maison fut extraordi-
naire. Citons encore une belle montre astrono-
mique appartenant au Victoria et Albert Muséum 
à Londres. Son cadran se compoes de plusieurs 
parties. En bas on lit l'ehure, à gauche Ie quan-
tième du mois, à droite le jour et les phases de 
la lune; dans un guichet inférieur, les jours de 
la semaine; dans un supérieur les mois avec leur 
nombre de jours et le signe du zodiaque corres-
pondant; au-dessous les saisons. 
Fig. 6. — Montre astronomique 
de Jean-Baptiste Duboule. 
Plusieurs de ces montres astronomiques ont 
été construites par nos horlogers genevois au 
XVIIe siècle. L'une d'elles, magnifique spécimen 
de l'art de cette époque, signée Jean-Baptiste 
Duboule à Genève (fils de Martin Duboule) 
appartient au British Muséum à Londres (fig. 6). 
Nous en connaissons trois signées Jaques Ser-
mand à Genève, il s'agit du neveu du précé-
dent né en 1637 et mort en 1667 au cours d'un 
voyage à Constantinople où il allait vendre ses 
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Réduction 
de capital social 
Dans son assemblée générale extraordi-
naire du 7 mai 1942, 
La SOCIETE D 'APPRETAGE D O R S.A., 
ayant siège à La Chaux-de-Fonds, a revisé 
ses statuts et réduit son capital social de 
cinq cents mille francs (fr. 500.000.—) 
à la somme de trois cents cinquante mille 
francs (fr. 350.000.—) divisé en 350 actions 
nominatives de mille francs (fr. 1000.—) cha-
cune entièrement libérées. L'opération s'est 
faite par l'annulation de 150 actions de mille 
francs (fr. 1.000.—) chacune rachetées par 
la Société en application de 659 C. O . 
Les créanciers sont informés que dans 
les deux mois qui suivront la troisième publi-
cation du présent avis dans la ,,Feuille offi-
cielle suisse du Commerce ", ils ont faculté de 
produire leurs créances en l'étude du notaire 
Raoul de Perrot, rue Léopold Robert 42, à 
La Chaux-de-Fonds, et exiger d'être désin-
téressés ou garantis. 
La Chaux-de-Fonds, Ie 8 mai 1942. 
Le Conseil d'administration. 
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Ever since ihe establishment of the 
, , E T N A W A T C H Co. L l d . " 
in 1918 its polie γ has been ίο supply 
perfectly made and timed walches and 
movemenls. This policy has won for 
us the appréciation of our many friends 
who know and recognize our efforts 
for quality. 
We specialize in mo-
vemenls ail sizes, also 
in walerproof, dust-
proof, shockproof, 
sweep second and 
non-magnel ic walches 
and movements for 
ladies and gentlemen 
and our principal mar-
kels are the United 
Stales of America, 
Canada, Great Britain 
and their Colonies, in 
facl, e v e r y w h e r e 
where good watches 
are required. 
TD ETNA WATCH C? L1? 
Hère is the way we are testing our walerproof watches 
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Fig. 7. — Montre astronomique 
de Jaques Sermand Neveu. Boîte en jaspe. 
montres. L'une d'elles fait partie de Ia collection 
de M. Mallett en Angleterre, une autre est au 
Musée du Louvre. Le Musée National de Stock-
holm possède la troisième; Ie fond de la boîte, 
de forme octogonale, est en jaspe taillé et le 
cadran protégé par une glace en cristal de roche 
taillé (fig. 7). 
Peu de montres genevoises du XVII e siècle 
sont à Genève. Cependant le Musée de l'Ecole 
d'Horlogerie possède une montre-croix signée 
Pierre Duhamel (1630-1686) (fig. 8). Plusieurs 
horlogers genevois de cette époque exécutèrent 
de ces montres-croix dites montres d'abbesse; 
on en connaît de Jean Rousseau, de son fils 
David (grand-père de Jean Jacques) d'Etienne 
Oltramare, etc. Ceci nous prouve que, si les 
lois de ce temps interdisaient le port des bijoux 
religieux, la confection en était toutefois auto-
risée. Ces montres étaient alors vendues à 
l'étranger. 
Fig. 8. — Montre-croix de Pierre Duhamel. 
Pour démontrer toute l'importance de l 'indus-
trie horlogère à Genève au XVII e siècle, ou, 
plus exactement, ce qu'on appela couramment 
plus tard « La Fabrique », disons encore quel-
ques mots de Jean Rousseau. Il fit son appren-
tissage chez Jaques Sermand (oncle) son beau-
frère, devint un maître-horloger très considéré 
et forma huit apprentis, sans compter ses fils. II 
eut douze enfants, sept garçons et cinq filles. 
L'aînée Elisabeth, devint la femme d'Etienne 
Ester, maître « horlogeur ». Clermonde épousa 
Jn Fs Lachis ,maître, ancien compagnon horlo-
ger chez Jean Rousseau (Le Musée d 'Ar t et 
d'Histoire possède de lui une montre avec pein-
ture sur émail signée de Pierre Huaud l'aisné). 
David (1641-1738), entra en 1653, à l'âge de 12 
ans, comme apprenti « orlogeur » chez son beau-
frère Lachis. Il forma par la suite huit apprentis 
auxquels il faut ajouter son fils Isaac (1672-1741) 
père de Jean-Jacques. Daniel fut orfèvre. Quan t 
à Noë, on le trouve en 1658 apprenti graveur, 
mais il est cité aussi dans les actes notariés 
comme maître horloger. Il forma plusieurs ap -
prentis et eut deux garçons qui acquérirent le 
métier d'horloger. Nous avons déjà vu Louys, 
quatrième fils de Jean, faiseur de boîtes en cris-
tal. Quan t à Jacob, qui fit un apprentissage de 
lapidaire, il partit pour Londres où il repré-
senta la maison de son père. André fut apprenti 
orfèvre, puis en 1684, les archives le mentionnent 
comme marchand joaillier. Dès l 'année suivante il 
se fixa à Hambourg. Jacques, le dernier fils, 
figure comme maître horlogeur. 
Cet exemple pour une seule famille, et ce fut 
de même pour beaucoup d'autres, nous démontre 
que, déjà à cette époque, Genève était un cen-
tre horloger de grande importance. 
Pendant Ie XVIII e , puis le X I X e siècle, le 
renom de l'industrie horlogère de Genève ne fit 
que s'accentuer et il faudrait un livre entier pour 
en raconter toute l'histoire. 
Eugène J A Q U E T . 
Confiez toutes vos assurances à 
LA NEUCHATELOISE 
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 
F O N D É E EN 1869 
Capital social : 8 millions, dont 1/4 versé Réserves au 31.12.1940: Fr. 10.345.000. 
Assurances transports des envois d'horlogerie, etc., bagages 
Aut res b ranches exp lo i t ées : Incend ie , Vol, Bris de glaces, Dégâ t s d 'eau, A c c i d e n t s , Responsab i l i t é civile 
Assurances sur la Vie — Caisses de retraites pour les employés 
SIÈGE S O C I A L : N E U C H A T E L , RUE DU BASSIN 16 
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Tous les genres de compteurs 
et chronographes, pour le sport, 
l'armée et l'industrie. 
La maison se charge de la 
fabrication de n'importe quelle 
spécialité. 
Tous les genres 
de chronographes de 10 '/2 à 20 " . 
Qualité garantie. 
A prix égal, qualité supérieure. 
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A travers les collections d'horlogerie 
XI 
G U S T A V E L O U P 
par Alfred CHAPLIS 
Au mois de mai 1914, il y eut à Neuchâtel une 
Exposition rétrospective qui obtint grand suc-
cès. C'est là que j'admirai pour Ia première fois 
quelques très belles montres du X \ IIIe siècle 
en or ciselé ou décorées d'émaux qui provenaient 
indirectement de Ia collection G. Loup. Peu de 
temps après, je fis Ia connaissance d'un parent 
de celui-ci qui me dit: « Ce que vous avez vu 
est peu de chose à côté de ce que mon neveu 
a conservé chez lui à Genève où il s'est installé 
présentement; faites tout votre possible pour 
\oir cela. — .Mais où M. Loup a-t-il déniché 
ces merveilles? — En Chine; pourtant, remar-
quez qu'il ne s'agit pas de pièces d'horlogerie 
Orient et notre pa\ s. Le temps passé à 1 ien-tsin 
et surtout à Pékin — nous a-t-il souvent dit — 
fut le plus beau, car pour qui s'y est habitué, 
Ia vie là-bas est extrêmement attirante. II compte 
d'ailleurs y retourner après Ia guerre, absorbé 
plus en plus par l'étude à Ia lois si difficile et 
si passionnante de l'art chinois. 
Fig. 1. — Gustave Loup, en costume de mandarin (1925). 
de goût chinois, mais d'œuvres conçues dans 
l'esprit occidental le plus raffiné: de styles Louis 
XV, Louis XVI et Empire (particulièrement de 
ces deux derniers) acquises par des collection-
neurs ou des amateurs célestes. Comme l'a écrit 
un spécialiste genevois, «une demi-douzaine 
choisies parmi les plus belles suffiraient à établir 
Ia notoriété d'un musée ». 
Peu après, j'eus l'occasion de correspondre 
avec M. Gustave Loup lui-même, et il m'invita 
à aller admirer l'exposition de sa collection en-
tière qu'il préparait à Genève pour la fin de 
l'année (1914). Je n'eus garde d'y manquer. 
Mais avant de m'y arrêter, il est logique que 
je parle du collectionneur lui-même. 
Les Loup sont une famille dont on trouve des 
origines assez lointaines dans les cantons de 
Fribourg et de Vaud; mais la branche dont il 
s'agit ici est établie depuis longtemps à Môtiers-
Travers. Gustave Loup appartient essentielle-
ment au pays de Neuchâtel où il a encore des 
parents; je dirai même qu'il a conservé quelque 
chose de l'esprit un peu frondeur et sarcastique, 
mais au fond bon enfant, des Môtisans tel qu'il 
se révélait déjà au temps où J.-J. Rousseau habita 
parmi eux. 
Le père de Gustave, Pierre Loup, avait quitté 
le Val-de-Travers en 1859 déjà pour se rendre à 
Hong-Kong chez les Vaucher frères qui comp-
taient alors parmi les principaux étabusseurs et 
commerçants de montres « chinoises », c'est-à-
dire de montres spéciales faites pour la Chine. 
Avec son frère, dont il fut associé dès 1872, il 
racheta en 1881 la maison L. Vrard de Tien-
tsin et de Pékin où elle existe encore. 
Gustave Loup naquit à Tien-tsin et son exis-
tence se partagea entre la Chine et la Suisse; 
maintes fois il fit la navette entre l'Extrême-
Fig. 2. — Montre or Empire de Piguet et Meylan, Genève. 
Peinture sur émail. Sujet : Laure Dianfi. Perles et turquoises. 
Le goût de Ia collection se manifesta très tôt 
chez lui. Après les timbres-poste, ce furent les 
papillons dont Ie jeune garçon qu'il était alors 
trouva dans les environs de Ia capitale chinoise, 
des spécimens superbes dont certains peuvent 
être admirés au Musée d'histoire naturelle de 
Neuchâtel. Est-ce de là que vint à Gustave Loup 
son goût pour les riches émaux qui rappellent 
les chatoiements des ailes des papillons? Nous 
pourrions le supposer. 
Ce n'est qu'à partir de 1902 qu'il commença 
à collectionner les montres et les tabatières 
émaillées anciennes ainsi que les pendules dont 
certaines l'avaient particulièrement frappé par 
leur richesse de décor et leur valeur artistique. 
Son métier d'horloger et de bijoutier (il orga-
nisa lui-même des ateliers de réparation et de 
fabrication à Tien-tsin) lui aida grandement à 
se frayer un chemin dans ce domaine si délicat. 
Il y fut aidé par une intelligence visuelle très 
développée, ce qu'il considère comme un «don 
de nature » qui lui permit d'avoir confiance en 
lui-même et de risquer, dans certains achats, des 
sommes considérables sans trop d'appréhension. 
Et c'est ainsi qu'une grande quantité de montres 
et de pendules envoyées jadis de Suisse, de 
France et d'Angleterre en Chine, firent un 
beau jour Ie chemin en sens inverse pour appor-
ter à notre pays des témoins vivants et somp-
tueux de l'art de nos anciens ornemanistes et 
horlogers. 
C'est donc en décembre 1914 que la collection 
Loup fut exposée à Genève dans une des salles 
du Musée des Arts décoratifs où elle fit l'admi-
ration de nombreux visiteurs et connaisseurs. Elle 
fut présentée à la classe d'industrie et de com-
merce de la Société des Arts par le regretté 
Georges G. Hantz, directeur de ce Musée: un 
des hommes qui ont le mieux travaillé pour le 
développement des arts décoratifs en Suisse ro-
mande. 
Dans son exposé, G. Hantz relevait le fait 
que nécessairement un tel ensemble devait faire 
naître des commentaires divers: «Il faudrait ne 
pas connaître nos compatriotes pour supposer 
un instant que cette collection ait été à l'abri des 
critiques et du « ronchonnage » inhérent à la 
nature du vieux Genevois, et très spécialement 
de celui de la « fabrique » (à cet égard, combien 
de Neuchâtelois, de \ audois et de Jurassiens 
rentrent dans le même paquet!). «Ces pièces 
sont trop belles, trop fraîches, sans patine; il n'y 
manque pas une seule perle et, dans celles qui y 
sont, il n'y a pas une « frayure », pas une 
cassure à l'émail; on dirait qu'elles sortent de 
chez la polisseuse... Et patati et patata; Ia mariée 
est décidément trop belle! » 
Il y a lieu d'ajouter, comme nous l'avons déjà 
fait remarquer dans notre premier article sur les 
collectionneurs d'horlogerie, que nul ne fut plus 
soigneux que ceux du Céleste Empire. Or, il 
s'agit ici de pièces de collection qu'on sortait 
très rarement, à l'occasion d'une visite, d'un 
mariage ou de la naissance d'un garçon. La 
plupart de ces montres n'étaient pas portées. 
On les enveloppaient soigneusement ensuite 
pour ne plus les voir de longtemps. 
Fig. 5 et 3 bis. — Côté cuvette et carrure d'une montre or, 
émail et perles. Fermeture festonnée. 
Mouvement acier, signé llbéry, Londres. 
Fig. 4. — Petite montre-bijou Louis XVI en forme de cadenas. 
Email et perles. — Origine genevoise. 
D'autre part, nous ne sommes pas d'accord 
avec ceux qui prétendent qu'un mouvement an-
cien ne doit pas être réparé, ni rétabli dans ses 
fonctions. C'est comme si l'on adressait des 
reproches aux mécaniciens qui ont fait revivre les 
automates Jaquet-Droz ou mieux encore à un 
médecin qui soigne un corps malade. Un enter-
rement de première classe dans la poussière d'un 
musée ne nous a jamais paru digne d'un objet 
d'horlogerie dont l'essence même est de vivre, 
de palpiter, de gesticuler, de parler, c'est-à-dire 
de diviser le temps de son tic-tac, de mouvoir 
ses aiguilles, de sonner les heures de sa voix 
argentine. 
Depuis 1914, cette collection Loup a été expo-
sée plusieurs fois à Genève, en particulier à 
l'Exposition rétrospective de la Foire d'horlo-
gerie, en 1920, où elle constitua le grand œuvre. 
D'éminents critiques, tels Henri Clouzot de Paris 
eurent alors l'occasion d'en parler. Ce fut ensuite 
en juin 1934, à l'occasion de Ia X e assemblée de 
la Société suisse de chronométrie, et cette fois 
dans un décor particulièrement heureux: les 
salons de l'Athénée. Le collectionneur avait ex-
posé, outre ses grandes horloges dont il sera 
question plus loin, de très originales pendules 
hollandaises ou anglaises, certaines avec scènes 
animées d'un effet amusant. 
Entre temps, la collection, tout ou partie, avait 
été exposée dans deux des « Salons d'horloge-
rie» de La Chaux-de-Fonds en 1932 et 1933. 
Les montres des époques Louis XVI et Empire 
surtout, collection unique pour cette période 
l'une des plus heureuses du reste, attirèrent spé-
cialement l'attention. Elles valent autant pour 
l'ingéniosité des mécaniques (comportant sou-
vent des musiques et des automates) que par Ia 
splendeur des émaux divers, en particulier les 
émaux peints, ou des joyaux qui les entourent. 
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Les dernières années que G. Loup passa en 
Chine (de 1922-1925 et de 1928-1930) furent 
consacrées à l'augmentation de ses collections 
de montres, de pendules et d'antiquités chinoises. 
Ses connaissances lui valurent de recevoir, en 
1923, d'un groupe d'antiquaires de Pékin l'offre 
flatteuse de devenir conservateur du Musée na-
tional (Palace Muséum) de cette ville. Les Chi-
nois préféraient avoir un Européen connaissant 
Fig. 5. — Mouvement d'une montre Empire avec 
automates : cygne et chien qui aboie les heures et les quarts. 
la langue mandarine à ce poste, pour la raison 
que Ia direction chinoise n'était pas très com-
pétente, qu'il disparaissait des ohjets ou que 
des pièces anciennes étaient échangées con-
tre des copies modernes. Cette offre fut réitérée 
quelques années plus tard; G. Loup qui la 
déclina ne peut s'empêcher de regretter cette 
décision aujourd'hui. Peut-être sa présence dans 
ce musée eût-elle permis d'empêcher les Sudistes 
d'emporter une grande partie des ohjets de 
valeur de ce musée. 
Il ne nous est pas possible de suivre ici, les 
études de ce collectionneur neuchâtelois dans le 
domaine de l'archéologie et de l'art chinois, dans 
celle de la monnaie ou de l'écriture idéogra-
phique ancienne, dans celle enfin des origines 
des proverbes chinois représentés par des ima-
ges symboliques sur des porcelaines ou d'autres 
objets précieux. Dans ce rapide exposé, nous 
devons nous borner au domaine de l'horlogerie. 
Lorsque je publiai «La Montre chinoise», 
Gustave Loup m'aida tellement de ses conseils, 
de son savoir et de sa magnifique documentation 
que je tins à l'indiquer comme collaborateur, ce 
qui renforça entre nous les excellents liens 
d'estime et d'amitié qui s'étaient déjà créés. 
C'est un plaisir pour moi que de les rappeler 
ici. 
Fig. 6. — Nécessaire Louis XV 
avec appliques en agate et armature en or ciselé, et dragon ; 
signé, Thomas Grand London. 
Nous ne pouvons donner en ces quelques illus-
trations qu'une très vague idée de cette collec-
tion qui, lorsqu'elle fut complète, compta plus 
de 200 pièces de premier ordre. G. Loup se pro-
pose depuis longtemps de publier là-dessus un 
ouvrage détaillé, richement illustré. Ces spéci-
mens typiques que nous montrons ici, sont tout 
de même susceptibles d'intéresser les lecteurs. 
Mais en tête de ce petit cortège, nous avons 
plaisir à montrer Gustave Loup en costume de 
mandarin, d'après une photographie qui date 
de 1925 et qu'il nous avait adressée de là-bas 
(fig. 1). C'était encore le temps où la moustache 
retombante ne déparait ni un Européen, ni un 
Chinois. Depuis lors, selon la mode, celle du 
collectionneur s'est rétrécie graduellement jus-
qu'à être réduite à néant. 
Parmi les montres que G. Loup acquit vers 
1920, une des plus belles est celle de style Em-
pire (fig. 2), reproduisant, peinte sur émail, une 
partie d'un tableau du Titien, propriété du Lou-
vre, et qui représente Alphonse de Ferrrao et 
Laure Dianti. On ne voit que celle-ci à sa toi-
lette sur le fond de la montre et la figure est 
Fig. 7. — Grande pendule de W. H. Craft, Londres, 
ornée d'émaux. Provenant du palais de Jehol. 
magnifique. Ce qui donne un caractère tout 
particulier à cette pièce, c'est le fond émail violet 
foncé qui fait ressortir admirablement Ia peinture 
même. Le bâti ainsi que la carrure sont égale-
ment émaillés en violet. La cuvette est ornée de 
gravure en taille-douce et d'émail. Quant au 
mouvement, il est à musique avec répétition à 
quarts. Par comparaison, on peut attribuer d'une 
manière certaine ce chef-d'œuvre aux Piguet et 
Meylan, à Genève, qui doivent être comptés 
(on a trop oublié leurs noms) parmi les horlogers 
les plus prestigieux de leur époque. 
Nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer 
une fois de plus le regret que les musées suisses 
et genevois en particulier n'aient pas fait, à un 
moment donné, un effort plus grand pour acqué-
rir l'ensemble ou du moins une grande partie 
de cette collection qui constitue, nous l'avons 
déjà dit, de véritables lettres de noblesse pour 
notre horlogerie. 
Les deux vues suivantes jumelées (fig. 3) nous 
font voir la carrure et l'ornementation de la 
cuvette d'une montre Empire, à l'exclusion du 
fond émail qui représente des personnages dans 
un paysage avec un ciel en rouge translucide, 
le tout entouré de perles. La cuvette est en or 
gravé; quant à Ia carrure, elle comporte une fer-
meture festonnée comme dans certaines mon-
tres destinées à la Turquie: beau travail de 
bijouterie. Le mouvement signé Ilbéry est tout en 
acier. 
Fig. 8. — Bonbonnière Louis XVl,avec automates: 
fileuse et capucin. 
La fig. 4 représente une petite montre-bijou 
Louis XVI en forme de cadenas, avec perles et 
émail bleu foncé: travail de Genève. 
Nous présentons ensuite (fig. 5) le mouve-
vement d'une montre Empire dite « à chien » 
signé au burin « J. D. Piguet et Meylan à Ge-
nève » et qui date de 1810 environ. Les auto-
mates qui figurent au-dessous du cadran sont 
un chien qui aboie les heures et les quarts devant 
un cygne courroucé qui se défend du bec et 
des ailes. L'air passant par un petit canal et 
aboutissant à la carrure, produit un son qui rap-
pelle l'aboi d'un chien dans l'éloignement. 
La vue suivante (fig. 6) nous permet d'admi-
rer un nécessaire de l'époque Louis XV avec 
appliques en agate et armature en or ciselé et 
repoussé surmonté d'une montre qui, elle-même, 
est ornée d'un dragon. Le tout, signé Thomas 
Grand London, a une hauteur de 15 cm. Le 
dragon ailé est émaillé. Cette pièce provient du 
musée de Jehol. 
Parmi les grandes pendules que G. Loup a 
rapportées de Chine s'en trouvaient plusieurs 
qui avaient appartenu aux empereurs de Chine, 
entre autres deux pièces jumelles signées Thom-
son que nous avons eu l'occasion déjà de décrire 
à plusieurs reprises. Selon des renseignements 
précis fournis par des fonctionnaires du palais, 
elles furent données comme présents à une des 
Fig. 9. — Dessus d'une tabatière Louis XV, 
agate et or repoussé. 
sœurs du Fils du Ciel à l'occasion de son ma-
riage. Comme c'était la coutume en général lors-
qu'elle épousait un prince, la mariée emportait 
avec elle certains objets de famille. Ces pendules 
furent transportées il y a une cinquantaine d'an-
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nées de Ia capitale à Lao Tin g par seize coolies. 
Plus heureux que ceux qui transportèrent en 
1795, de Canton à Pékin, deux chefs-d'œuvre 
des Jaquet-Droz et Maillardet et qui en fracas-
sèrent une en route, ces coolies arrivèrent sans 
encombre à bon port. II s'agissait de grandes 
pièces entièrement en bronze ciselé et doré, 
émaillées du haut en bas en bleu translucide, 
d'une finesse incomparable sur argent avec ors 
de couleurs grippés sous fondant. Le mécanisme 
intérieur fait fonctionner une rosace et une tou-
relle tournantes, et divers autres accessoires d'une 
grande richesse décorative tandis que des cygnes, 
mus par des aimants, se promènent lentement 
sur un 'étang au pied d'une fontaine d'où jail-
lissent de nombreux jets d'eau. Bien que ces 
deux magnifiques pièces fussent établies à Lon-
dres, les émaux sont originaires de Genève. 
Lne autre pendule qui se trouve encore dans 
la collection G. Loup est, par contre, certaine-
ment d'origine entièrement anglaise. C'est le 
chef-d'ceuvTe le plus important que le collection-
neur ait rapporté de Chine. O n en a moins parlé 
chez nous et c'est pourquoi nous nous y arrê-
terons davantage. 
Cette pièce (fig. 7) provient du palais de 
Jehol, en Tartarie, qui contenait d'incroyables 
richesses accumulées depuis un siècle et demi au 
moins, rivalisant avec celles que possédait Ie 
fameux Palais d 'Eté de Yuen-Ming-Yuen. Elle 
est signée W. H. Craft London, invented 1773, 
finished 1796, et comme on le voit, c'est 23 
ans que l'artiste employa pour parachever son 
chef-d'œuvre, ce qui s'explique par Ie nombre et 
l'importance des sujets en émail. H. Clouzot, 
cité plus haut, décrivait ces peintures parmi les 
plus beaux ouvrages sur émail qu'il eût vus, et 
nous ne pouvons que souscrire à ce jugement. 
Craft n'a pas exécuté moins de dix plaques pour 
cette pendule et certaines d'entre elles atteignent 
jusqu'à 14 cm. de diamètre. Les sujets repré-
sentés sont Ie Jugement de Paris, la Lettre 
d'amour, "la Guirlande et d'autres motifs allé-
goriques se rapportant aux Muses. Le plus im-
portant, chose curieuse, montre une jeune femme 
écrivant, sous l'inspiration de Minerve, une his-
toire des Etats-L nis, comme l'indique une ins-
cription. 
La pendule elle-même, à carillon et à pinacles 
(en forme d'ananas) tournants est d'une somp-
tuosité un peu lourde qui caractérise l'orfèvrerie 
massive et cossue anglaise à cette époque-là. 
Néanmoins, l'ensemble est d'une valeur inesti-
mable. 
De ces merveilles conçues pour être présen-
tées à un empereur, et qui en étaient dignes, 
revenons à d'autres œuvres infiniment plus mo-
destes. 
A propos de la collection Bernard Frank, nous 
avions parlé d'une bonbonnière avec petits auto-
mates peints représentant une belle dame filant 
la barbe d'un capucin. La collection Loup en 
contient une autre assez pareille, mais d'une 
peinture plus soignée que nous donnons ici 
(bien qu'il s'agisse d'une pièce secondaire) à 
cause de son caractère amusant. Cette bonbon-
nière de style Louis XVI (fig. 8) est en écaille 
avec armature ciselée en or; le sujet est peint 
sur ivoire. La coquette fait mouvoir son rouet 
de la main gauche. II s'agit d'une pièce d'origine 
française. 
Nous montrons (fig. 9) le dessus d'une taba-
tière rectangulaire-octogonale de style Louis XV 
et qui provient encore du palais de Jehol. Elle 
est en agate grise veinée, avec armature en 
or repoussé. Cette pièce n'est pas signée, mais 
certainement de travail anglais. 
G. Loup possède une collection de tabatières 
chinoises anciennes d'un aspect bien différent 
de celle de nos aïeux. Celles des Célestes pré-
sentaient la forme d'un flacon; elles sont du 
reste d'une diversité considérable en jade blanc 
ou jaune, en jadélite (jade vert), en cristal de 
roche, en ambre, en ivoire, etc., ou encore elles 
ont été teintées de rouges à base de chrome 
d 'or d 'une vivacité surprenante. Certains de ces 
procédés ont été perdus comme plusieurs de ceux 
de nos émailleurs qui les ont emportés avec eux 
dans la tombe. Ces tabatières étaient évidées à Ia 
masse par un grattage avec des outils rudimentai-
res spéciaux. Au sujet de la variété de ces formes 
et de ces décors, le collectionneur nous écrivait: 
« O n se sent inférieur et humilié lorsqu'on voit 
dans les grands magasins de parfumerie de Paris, 
des flacons de parfum avec cette mention «Forme 
nouvelle». 
Parmi les pièces antiques les plus intéressantes 
que nous avons vues chez G. Loup, se trou-
vait un miroir « Tsin » qui date des années 
270 à 430 après J.-C. Ce miroir en airain, dont 
un pareil appartient au Musée du Louvre à 
Paris, intéresse l'horlogerie, car son ornementa-
tion symbolise non seulement l'astronomie, mais 
encore le système cosmologique des Chinois. 
Fig. 10. — Montres or Louis XVI des frères Veigneur, Genève, 
avec automates. Sujet: La Paix ramenant l'Abondance. 
C'est intentionnellement que nous terminons 
par cette montre Louis XVI à automates des 
frères Veigneur à Genève (fig. 10) qui nous 
fait voir tout un chantier de tailleurs de pierre. 
Les mouvements des quatre personnages sont 
parfaits de vérité; lorsque l'homme qui est juché 
sur l'échafaudage frappe, on entend chaque coup 
de son marteau sur la muraille. Les deux scieurs 
agenouillés ne mettent pas moins de cœur à 
l'ouvrage. La maison que Ia guerre a détruite 
ne tardera pas à être réédifiée. Tandis que cha-
cun s'applique, l'eau coule sur la roue du moulin 
qu'elle fait tourner. Cette montre, très intéres-
sante par ses qualités mécaniques et sa com-
plexité, a encore comme particularité d'être émail-
lée en plein, c'est-à-dire que le fond et Ie bâti 
sont d'une seule pièce. 
Q u a n t au sujet principal (qu'on ne voit pas 
ici) à deux personnages peints sur émail noir 
(une spécialité de Genève), il représente la Paix 
ramenant l 'Abondance. C'est par ce présage 
réconfortant que nous clôturons cette visite à 
tant de chefs-d'œuvre: produit du labeur des 
hommes loin des tonnerres de la guerre destruc-
trice. 
Légation/ et Consolât/ 
Alfred CHAPUIS. 
(Dessins de Alex Billeter.) 
Brevet/ d'invention 
Cl. 71 f, No. 2J7283. — Procédé pour assurer un ajus-
tement parfait du verre de montre et son étancheité. 
Débiteur: Etienne Paul, fabricant d'horlogerie, à St-
Imier (fabrication d'horlogerie, montres Sutil). 
Jour, heure et lieu de l'audience: Vendredi 22 mai 
1942, dès 14 h. 15, dons la salle des audiences, 
Hôtel de Ia Préfecture à Courtelary. 
No. 65990. 9 avril 1942, 4 h. — Cacheté. — 13 modèles. 
— Supports pour étalage de pièces d'horlogerie; valise 
pour horlogerie. — Georges Stehlé, rue Numa Droz 
93, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
No. 58344. 25 février 1937, 19 h. — (Ile période 1942-
47). — 1 modèle. — Montre-bracelet fantaisie. — 
IHIairc lhlmaïui, Genève (Suisse); enregistrement du 
14 avril 1942. 
Editeur: La «Fédération Horlogère Suisse» S.A., La 
Chaux-de-Fonds. 
Imprimeurs: Haeieli & Co., La Chaux-de-Fonds. 
Rédacteur responsable de Ia partie rédactionnelle: La 
«Fédération Horlogère Suisse» S.A., La Chaux-de-
Fonds. 
Rédacteur responsable de Ia partie publicitaire: Publi-
citas S.A., Neuchâtel. 
Suivant une communication du gouvernement de 
Nicaragua, M. Lduardo Heydkamp, consul général 
de ce pays à Genève, a cessé d'exercer des fonctions 
consulaires en Suisse. 
A la suite du décès de M. W. S. ΙΛΙΙΙΖ, consul de 
Suisse à Amsterdam, la gérance intérimaire du consu-
lat a été confiée à M. Walter Spychcr, de Kôniz 
(Berne). 
Poste/, Télégraphe/ et Téléphone/ 
Serv ice pes ta i aé r i en a v e c l 'Orient 
Jusqu'ici les envois de la poste aux lettres à desti-
nation de l'Egypte et des pays au delà étaient aussi 
transportés, à la demande de l'expéditeur, par la voie 
des airs via Lisbonnc-New-York-Bafhurst-I.agos, et de 
là par les lignes de raccordement respectives. Or, selon 
comunication de l'Administration des postes américaines, 
cette voie ne peut désormais, pour cause de surcharge 
des appareils, être utilisée que pour la transmission des 
envois à destination de l'Afrique occidentale, de l'Afri-
que orientale et de l'Afrique du Sud. 
Avec les pays suivants, le service postal aérien est 
complètement supprimé jusqu'à nouvel avis: 
Egypte y compris le Soudan Palestine Iles Bahrain 
Abyssinie TransJordanie Inde Britannique 
Erythrée Etats du Levant Bélouchistan 
Côte des Somalis Chypre Ceylan 
Union des Républiques Iraq Aden 
Soviétiques Socialistes 
Ln ce qui concerne l'Iran, on peut encore utiliser 
la ligne Zurich-Berlin-Sofia et pour la Chine non 
occupée la ligne Culcutta-Kumming-Cfounking. 
Influence du diamètre 
d'an chronomètre sur sa marche 
Le diamètre du mouvement joue un grand 
rôle dans les résultats que l'on peut obtenir d'un 
chronomètre. Tous les spécialistes en horlogerie 
savent que les petites pièces rivalisent difficile-
ment avec les grandes. Cela ne veut pas néces-
sairement dire que si l'on considère deux chro-
nomètres, un grand et un petit, le grand donnera 
toujours des meilleurs résultats que le petit. O n 
a vu à l 'Observatoire de Neuchâtel des chro-
nomètres de 45 '"ή de diamètre obtenir des 
résultats bien supérieurs à ceux des chrono-
mètres de 65 '"ή. Ce sont cependant des cas 
isolés. Si l'on considère un grand nombre de 
chronomètres, plusieurs centaines, par exemple, 
on constate facilement que les résultats sont 
d'autant meilleurs que le diamètre est plus grand. 
Certes, on ne peut pas augmenter indéfiniment 
le diamètre, tout d 'abord parce que le chronomè-
tre deviendrait d 'un transport trop difficile, en-
suite parce que, à partir d 'un diamètre donné, 
les résultats cessent de devenir plus précis. Dans 
ce qui suit, nous avons utilisé les résultats des 
observations faites à l 'Observatoire de Neuchâtel 
et tirées du « Rapport du Directeur de l 'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel à la Commission 
de l 'Observatoire sur l'exercice 1933, 1934, ... 
1941, suivi du rapport spécial sur les concours, 
des chronomètres observés en 1933, 1934, ..., 
1941 ». Le diamètre moyen des chronomètres 
dans les différentes classes d'épreuves diffère 
notablement; nous avons considéré les six caté-
gories suivantes: 
Chronomètres de marine, épreuves de l r e classe, 
diamètre moyen 90 "&; 
Chronomètres de bord petit format (diamètre 
égal ou inférieur à 60 '%), diamètre moyen 
Chronomètres de poche, épreuves de l r e classe, 
grand format (diamètre supérieur à 45 %) , dia-
mètre moyen 53 %; 
Chronomètres de poche, épreuves de l r e classe, 
petit format (diamètre égal ou inférieur à 45 
'%), diamètre moyen 43 %; 
Chronomètres-bracelet, diamètre moyen 27 %. 
Examinons les différents critères utilisés pour 
évaluer Ia qualité du chronomètre. 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES 
LE LOCLE 
LA SOCIÉTÉ DES FA&RIQUES DESPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DE-FON DS 
LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B l E N N E 
Pour satisfaire vos 
clients, vous avez 
besoin de montres 
avantageuses et 
qui soient en même 
temps d'une 
b o n n e q u a l i t é 
r é g u l i è r e 
11 vous faut en outre 
des modèles de 
bon gofit. 
La Maison 
SAUTER FRÈRES & CIE S. A. 
Pierpont Watch Co B I E N N E (Suisse) 
32, rue de la Flore 
s'est organisée tout spécialement pour répondre à 
ces diverses exigences. » Veuillez donc lui demander 
une offre qui vous convaincra de l'avantage que 
vous aurez à lui confier vos commandes, en mon-
tres-bracelets à ancre, en tous métaux et toutes 
grandeurs, dans les diverses qualités nécessaires. 
Pignons S. A., Ballaigues 
Dans le Jura Yaudois. à Ballaigues, s'est fondée en 
1918, sous la raison sociale de «Pignons S.A.», une 
maison, comme son nom l'indique, pour la fabrica-
tion de pignons de finissages et d'échappements, pour 
l'horlogerie et compteurs. 
Pour la région de Ballaigues, cette nouvelle entre-
prise présente un réel intérêt économique, en permettant 
aux nombreux habitants de trouver, sans s'expatrier, 
un travail rémunérateur. 
Vu la marche ascendante de ses affaires, la maison 
a construit une nouvelle usine en 1929, afin de pou-
voir organiser sa production d'après les méthodes mo-
dernes et livrer ses produits de qualité. 
Cette maison a icontinué sa marche ascendante et peut 
donner toute satisfaction, aussi bien pour la qualité 
de ses produits que pour la production en quantité. 
B O N G O U T P R A T I Q U E ÉLÉGANCE 
& 
EDMOND KEHRER 
A c c e s s o i r e s · B o u c l e s · F e r m o i r s 
pour Montres-Bracelets - Articles brevetés 
L A CH A U X - D E - F O N D S 
Jardinets 9 Téléphone 2 28 07 
S T A Y B R I T E P L A Q U É - O R - L O R 
VJtus (U couitfo... 
Faites passer au bain antirouille toutes vos pièces d'horlogerie en 
acier, soit roues, tiges, couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 
Une seule adresse... 
ANTIROUILLE S.A. CHAUX-DE-FONDS 
DOUBS 152 
Téléphone 2.14.92 Prompte livraison 
Installation moderne 
Prix modérés 
Loui Ui papieti techniques 
/<eptoduction de pla.ni 
ED. AERNI-LEUCH, BERNE 
FABRICATION DE PAPIERS HÉLIOGRAPHIQUES ET MILLIMÉTRÉS 
SCELLÉS SPÉCIAUX POUR MONTRES 
livrables en toutes grandeurs 
de Q à 21 mm. de diamètre 
PETITPIERRE & GRISEL 
HEUCHATEL 
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Ecart moyen de la marche diurne 
Lorsque le chronomètre reste toujours dans Ia 
même température et dans la même position, sa 
marche ne devrait pratiquement pas varier. Mais 
la perfection n'est pas de ce monde et tous les 
chronomètres varient. La différence entre la 
marche de chaque jour et la marche moyenne 
de toute la période considérée est l'écart du chro-
nomètre. La moyenne de tous les écarts s'ap-
pelle l'écart moyen de la marche diurne. Voici 
les résultats obtenus pour les différentes classes 
d'épreuves: 
Chronomètres de 
Marine ± 0S,102 
Bord grand format 0,131 
Bord petit format 0,173 
Poche grand format . . . . 0,195 
Poche petit format 0,258 
Bracelet 0,376 
Ce petit tableau nous montre clairement que 
l'écart est d'autant plus faible que le diamètre 
est grand. Il est très difficile d'obtenir des écarts 
moyens faibles avec les petites pièces. A ce point 
de vue, c'est le chronomètre de marine qui 
donne le meilleur résultat. 
Coefficient thermique 
Rappelons que les chronomètres ne conser-
vent généralement pas la même marche quand 
on fait varier la température du local dans lequel 
ils se trouvent. On appelle coefficient thermique 
la variation de marche qui correspond à une 
augmentation de température d'un degré. Les 
calculs ont donné les moyennes suivantes pour 
les différentes grandeurs: 
Chronomètres de 
Marine ± 0S,025 
Bord grand format 0,022 
Bord petit format 0,028 
Poche grand format . . . . 0,036 
Poche petit format 0,048 
Bracelet 0,067 
Un chronomètre parfait devrait avoir un coeffi-
cient thermique nul. On constate une augmen-
tation très nette du coefficient quand le dia-
mètre diminue et ce sont les bracelets qui don-
nent les plus mauvais résultats. Mais les chro-
nomètres de marine ne sont pas les plus précis 
puisque leur coefficient moyen 0,s025 est légè-
rement supérieur à celui des chronomètres de 
bord grand format 0,s022. Le diamètre le plus 
!favorable a un bon coefficient thermique est donc 
celui des chronomètres de bord grand format, 
c'est-à-dire 65 %. 
Erreur secondaire de Ia compensation 
La variation de marche du chronomètre en 
fonction de la température n'est généralement 
pas linéaire; il y a alors une erreur secondaire 
de la compensation. On Ia calcule en soustrayant 
de Ia moyenne des marches à l'étuve et à la 
glacière, la marche à la température ambiante. 
Voici les résultats obtenus pour ce critère: 
Chronomètres de 
Marine ± 06,35 
Bord grand format 0,31 
Bord petit format 0,45 
Poche grand format . . . . 0,49 
Poche petit format 0,68 
Bracelet 1,13 
Ici de nouveau, le chronomètre de bord grand 
format est légèrement supérieur au chronomètre 
de marine. L'erreur secondaire de Ia compen-
sation augmente ensuite rapidement quand le 
diamètre diminue. 
Reprise de marche 
Si, après avoir fait subir à un chronomètre 
les épreuves d'observatoire, on Ie replace dans la 
même position et dans la même température qu'au 
début de ces épreuves, on constate qu'il ne 
reprend pas sa marche primitive. La nouvelle 
marche diffère de la première d'une quantité 
qu'on appelle la reprise de marche. Le tableau 
suivant donne les valeurs moyennes de la reprise 
pour les différentes catégories: 
Chronomètres de ' "J; 
Marine ± 0»,59 
Bord grand format 0,46 
Bord petit format 0,57 
Poche grand format . . . . 0,82 
Poche petit format 0,85 
Bracelet 1,63 
On constate que les chronomètres de bord 
grand format donnent le meilleur résultat, puis 
viennent les chronomètres de bord petit format 
et les chronomètres de marine, les chronomètres 
de poche et enfin les chronomètres-bracelet. Il 
faut cependant remarquer que les épreuves des 
chronomètres de marine durant plus longtemps 
que celles des chronomètres de bord, il est nor-
mal que la reprise des chronomètres de marine 
soit un peu plus forte. Entre la première et la 
dernière marche des chronomètres de marine 
utilisées pour Ie calcul de la reprise, il s'écoule 
49 jours, tandis que pour les chronomètres de 
bord cet intervalle n'est que de 35 jours. En 
admettant que la reprise soit proportionnelle au 
nombre de jours entre la première et la dernière 
marche, celle des chronomètres de marine com-
parée aux autres chronomètres serait de 
0~,59 35 49 ; 0<,42 
On peut donc admettre que la reprise des 
chronomètres de marine est légèrement meilleure 
à celle des chronomètres de bord. 
Ecart correspondant à un changement 
de position 
Si l'on fait varier la position du chronomètre, 
la marche change. A Neuchâtel, l'écart de posi-
tion s'obtient en plaçant le chronomètre dans 
cinq positions différentes et en formant la mar-
che moyenne des cinq positions et l'écart de 
chacune des positions avec la moyenne. La 
moyenne des cinq écarts est l'écart moyen cor-
respondant à un changement de position. Il est 
donné dans le tableau suivant qui ne contient 
pas les résultats pour les chronomètres de marine, 
ceux-ci étant toujours utilisés dans la même posi-
tion (horizontale cadran en haut): 
Chronomètres de 
Bord grand format . 
Bord petit format 
Poche grand format 
Poche petit format 






La progression est tout à fait régulière; l'écart 
de position augmente quand le diamètre dimi-
nue. 
Conclusions 
Il résulte des calculs précédents que les chro-
nomètres de marine donnent le meilleur résultat 
au point de vue de l'écart moyen de la marche 
diurne et de la reprise de marche et que les 
écarts augmentent quand le diamètre diminue. 
Pour la compensation (coefficient thermique et 
erreur secondaire) les chronomètres de bord sont 
légèrement supérieurs aux chronomètres de ma-
rine et les résultats sont d'autant moins bons 
que le diamètre est plus petit. On voit donc 
qu'au point de vue de la compensation, il n'y a 
aucun intérêt à fabriquer des chronomètres trop 
grands alors que l'écart moyen s'améliore encore 
quand le diamètre augmente. 
Il est intéressant de comparer les résultats des 
chronomètres de bord grand format à ceux des 
bracelets; nous les donnons dans le tableau sui-
vant en faisant remarquer que les épreuves pour 
chronomètres-bralelet n'ont été introduites qu'en 
1941 à l'Observatoire de Neuchâtel. Les moyennes 
de cette catégorie portent donc sur un petit 
nombre de chronomètres. 
Bord 
grand format 
Ecart moyen . . . . 0S,131 
Coefficient thermique 0,022 
Erreur secondaire . 0,31 
Reprise de marche . 0,46 







La colonne quotient contient le quotient du 
résultat des chronomètres-bracelet par le résultat 
des chronomètres de bord. Pour l'écart moyen, 




Les chronomètres - bracelet sont donc, en 
moyenne, plus de trois fois moins précis que 
les chronomètres de bord grand format. Cela 
veut dire qu'en diminuant le diamètre de 65 % 
à 27 %, on augmente considérablement les dif-
ficultés de fabrication et de réglage. 
E. GUYOT. 
MONTRES JOBA S.A. 
L E N G N A U 
P R È S B I E N N E 
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ateà ltLatoXULnea-
par Louis-Elisée Piguet 
sur le développement de l'horlogerie à la Vallée de Joux 
La Vallée de Joux est la partie suisse du bas-
sin supérieur de l'Orbe. Elle constitue, dans 
le Jura vaudois, un bassin fermé et isolé, dont 
l'altitude est partout supérieure à 1000 mètres. 
Dans cette « Combe » au sol ingrat et aux longs 
hivers, la colonisation a suivi une marche lente, 
pénible et relativement tardive. Cependant, un 
pieux ermite St-Pontins y est signalé au 6m e 
siècle. Au « Lieu de Dom Poucet » s'élève un 
établissement monastique qui attire les premiers 
colons. La fondation de «l'Abbaye du lac de 
Joux », au 12me siècle, provoque la venue de 
nouveaux défricheurs. 
Les premières rinstallarions industrielles furent 
des moulins et des scieries, puis, dès 1481, à 
l'Abbaye, et 1555 au Brassus, des forges avec 
leurs hauts fourneaux. Le plan Valloton, de 
1711, fait voir au Brassus: d'abord trois hauts 
fourneaux, puis les forges dont la principale 
comptait trois roues à eau. En aval, une autre 
forge et plus bas encore le gros martinet. 
Malheureusement, l'exploitation et le traite-
ment des minerais du pays n'était guère ren-
table, et pour en faire venir du dehors, les frais 
de transport étaient trop grands. Assez vite, il 
fallut se borner à la récupération des vieux fers 
dont on forgeait des outils aratoires et des clous. 
Plusieurs verreries, établies à la lisière des 
grands bois, semblent avoir été plus prospères 
mais, ensuite des abus dont les verriers se ren-
dirent coupables, Leurs Excellences de Berne 
retirèrent les concessions accordées « à cause 
des plaintes des communes et que les joux en 
souffroient» 7 octobre 1707. 
« En l'an 1705, à la suite d'une sécheresse 
« extraordinaire, le feu s'alluma dans les bois du 
« côté oriental de la Vallée et courut, depuis les 
« Grands-Plats, en allant du côté de bise, tout 
«le long des montagnes. Cet incendie fut envi-
«sagé comme un grand malheur... mais il en 
«résultat un bien... ces habitants se virent forcés 
«de chercher quelqu'autre voie que le travail 
« du bois pour fournir à leur subsistance... Il 
« s'en trouva qui se mirent à faire des horloges 
« de bois, probablement sur la vue des premières 
« qui furent introduites dans cette commune, 
«seulement au début du siècle... Auparavant et 
«encore longtemps après, on se servait pour 
« fixer les heures du passage de l'ombre du soleil 
« dans les cheminées des maisons et ailleurs, et la 
«nuit, du chant du coq et de l'inspection de 
« certaines étoiles... On apprit successivement â 
«faire des horloges, ou pendules, en fer et en 
« laiton, à racommoder les armes, etc. 
« J. D. Nicole. » 
D'où vinrent les horloges qui servirent de 
modèles? Dans son Histoire de l'horlogerie à 
la Vallée de Joux, brochure publiée en 1895, 
l'auteur, M. Marcel Piguet, écrit en parlant de 
ces premiers artisans: «Un mot prononcé par 
l'un d'eux ne laisse aucun doute sur leurs rela-
tions avec les contrées industrielles dont Morez 
est le centre ». 
Grâce à des publications plus récentes, les 
ouvrages si parfaitement documentés de M. le 
professeur Alfred Chapuis en particulier, nous 
savons d'autre part qu'un David Brandt, fabri-
cant d'horloges de clochers et armurier, mem-
bre de Ia célèbre famille de penduliers neuchâ-
telois; les Brandt dit Grieurin, a résidé à l'Ab-
baye entre 1700 et 1710. Le même auteur signale 
que Elizée Golai, fils de Daniel, du Chenit, 
reçoit, en 1737, une «Lettre d'apprentissage» 
de David Guye, à Môtiers. « Π a servi ce der-
«nier pendant 18 mois comme apprenti de sa 
« dite profession, consistant en pendules à l'an-
« glaise, française, sonnant heures et quarts et en 
« répétition. » 
Lors de Ia reconstruction de l'église du Sen-
tier, devenue trop petite, «l'horloge fut faite 
et posée en l'année 1737 par les frères Moïse et 
Isaac Golay ». — J. D. Nicole. 
«Timothée Golay, né en 1735, fut un habile 
«horloger-mécanicien doublé d'un savant. C'est 
«dans la fabrication des horloges à poids qu'il 
« excella. Il était en relation avec les grands hor-
«logers de son époque, avec Berthoud spéciale-
«ment, et fit à l'instar de ce dernier, vers 1770, 
« une horloge à poids marchant une année. » 
M. Piguet. 
Antoine Lecoulfre 
Après ces quelques données sur le début de 
l'horlogerie à la Vallée, il y a lieu de mention-
ner une autre industrie qui y fut introduite à 
la même époque, ensuite des mêmes circons-
tances économiques. C'est encore le juge Nicole 
qui nous renseigne: 
«Environ ce temps-là il s'y établit une pro-
«fession nouvelle et jusqu'alors inconnue non 
«seulement dans la Vallée mais même au Pays 
« de Vaud; je veux parler de celle de lapidaire. 
« Un jeune homme, nommé Joseph Guignard, 
«étant allé dans le Pays de Gex (en 1712) y 
«apprit cette profession, s'établit ensuite chez 
«lui, y forma des apprentis qui se répandirent 
« d'abord dans la dite commune et ensuite dans 
« le reste de la Vallée et dans les environs. Ces 
«premiers ouvriers vendaient leurs ouvrages à 
« des marchands de cette ville de Gex, voyage 
« qui, alors, n'était pas réputé pour peu de 
« chose... 
« Peu de temps après, la profession de l'horlo-
«logerie en petit prit naissance dans la commu-
« nauté du Chenit. » 
La fabrication des montres avait été intro-
duite au début du siècle dans le Pays de Vaud, 
par un Français établi à Nyon. Elle se répandit 
dans d'autres villes, celles de RoIIe et de Mou-
don en particulier. Les horlogers de ces villes 
formèrent des maîtrises «afin que par ce moyen 
ils pussent parvenir à une meilleur débite de leur 
marchandise et procurer un avantage au pays et 
à eux en particulier...» 
Pour devenir maître horloger, les conditions 
étaient onéreuses. L'apprentissage était de cinq 
ans plus trois ans comme compagnon. Le can-
didat devait exécuter un « chef d'oeuvre » soumis 
à l'approbation de la maîtrise. Il devait suppor-
ter ses frais d'entretien et payer une finance 
assez forte. 
Toutes ces charges arrêtèrent longtemps les 
gens de la Vallée, aux ressources plus que mo-
destes. 
Samuel-Olivier Meylan, de Devant la Côte 
(Chez-le-Maître) partit le premier, en 1740, pour 
RoIIe, Pierre-Henri Golay, de Derrière la Côte 
et Abraham-Samuel Meylan de l'Orient de 
l'Orbe, se rendirent à Fleurier en 1742. Benjamin 
Golay, du Brassus, fit un apprentissage à Van-
dœuvres près Genève, en 1750. D'autres encore 
partirent, le plus souvent pour Fleurier. 
Dès leur rentrée au pays, ils sont inquiétés à 
plusieurs reprises par la maîtrise de Rolle. Ds 
demandent alors à LL. EE. d'être libérés de leurs 
obligations corporatives, jusqu'à ce qu'ils soient 
assez nombreux pour former une maîtrise à la 
Vallée. Cette facilité leur est accordée le 5 fé-
vrier 1749. Leur nombre s'étant augmenté, ils 
élaborent un nouveau règlement, rédigé dans un 
esprn^aussi large que possible. Il reçoit la sanc-
tion de Berne en septembre 1756. 
Sous ce régime corporatif, qui dura vingt ans, 
l'horlogerie fit des progrès réjouissants à la Val-
lée. Libre de toute réglementation restrictive, 
dès 1776, elle continue à progresser. Les pre-
miers comptoirs se fondent, le nombre des ou-
vriers augmente, la division du travail se géné-
ralise. On fabrique tout d'abord la montre sim-
ple puis les pièces compliquées se font de plus 
en plus nombreuses. Ces produits, qui jouissent 
bientôt d'une excellente réputation, se vendent 
dans les villes du Pays de Vaud, parfois à Paris, 
mais surtout à Genève. La route du Marchairuz, 
achevée en 1770, voit passer les porteurs qui 
assurent les échanges entre la Vallée et les 
villes riveraines du Léman. 
Mais le commerce en horlogerie exige des 
aptitudes spéciales, de gros capitaux, la con-
naissance parfaite de la clientèle étrangère, Ia 
fréquentation des grandes foires internationales. 
Nos modestes artisans, isolés derrière leurs mon-
tagnes, sont mal placés, sous tous les rapports, 
pour réussir dans le négoce. Après quelques fâ-
cheuses expériences, ils se consacrent bientôt 
à la formation de l'horlogerie en blanc, dont la 
demande est très forte, et délaissent pour un 
temps la terminaison et Ia vente des montres. Ils 
s'appliquent à perfectionner les pièces compli-
quées et parviennent à des résultats magnifiques. 
Les montres à répétition inventées par les 
Anglais, améliorées par de grands horlogers 
français, reçurent à la Vallée leurs derniers et 
importants perfectionnements. Pendant plus d'un 
siècle les meilleurs spécialistes se sont appliqués 
à produire des cadratures parfaites dans leurs 
fonctions, impeccables dans la forme des pièces 
et fer" fini du travail. Ils sont devenus les maîtres 
exclusifs de cette fabrication, dans les genres 
soignés. La montre-horloge, soit grande sonnerie, 
est aussi une spécialité de la Vallée. Sa fabrica-
tion exige des ouvriers de premier ordre, au 
bénéfice d'une formation qui ne se trouve pas 
ailleurs. 
Les remontoirs Audemars et Lecoultre furent 
les premiers dont l'application devint générale. 
Es restent dans les meilleurs. Ici encore la Vallée 
peut revendiquer sa large part dans les adap-
tations et transformations de calibres, nécessitées 
par ces mécanismes. Elle a créé d'ingénieux 
systèmes de remontoirs pour montres à deux ou 
à trois barillets ainsi que pour les chronomètres 
à fusée. 
Les montres avec quantièmes simples sont très 
anciennes, mais les quantièmes perpétuels ont 
été longtemps réservés aux horloges de clochers 
ou d'appartements. Leur introduction dans les 
pièces portatives est le fait des horlogers de la 
Vallée. Hs ont créé d'abord le quantième per-
pétuel rétrogradant, puis celui sans aiguille rétro-
gradante, qui est une heureuse simplification du 
Excédent. A la fin du 19me siècle apparaissent 
quantièmes avec équation du temps, lever et 
coucher du soleil et d'autres complications en-
core, le tout dans le format d'une montre de 
poche. 
Le chronographe moderne doit aussi sa nais-
sance et ses perfectionnements successifs à des 
ressortissants de la Vallée de Joux. Placé au 
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connaissant l'horlogerie, Ie français, l'allemand, 
l'anglais, l'espagnol, spécialiste dans les affaires 
de compensation et de clearing, etc., connais-
sant la clientèle européenne et out re-mer , 
cherche collaboration avec fabrique de mou-
vements et montres bracelets lépines, ou 
fabrique de machines de précision. 
Offre avec détails sous chiffre M 2 1 2 1 5 U 
à Publicitas S.A., Lausanne. 
Collaboration aclive avec 
apport de capitaux 
importants 
Je cherche à n'intéresser activement et financière-
ment à bonne petite industrie (branche annexe de 
l'horlogerie) en vue de son expansion. 
Offres sérieuses seules seront prises en considé-
ration. Discrétion assurée et demandée. 
Ecrire sous chiffre L 2121 4 U à 
Publicitas S. A. Bienne. 
Maison conventionnelle 
achète au comptant 
montres disponibles 
bracelets, ancre, cylindre, 
chromé fond acier et plaqué 
5V4'", 83A'", 10VZMiV4'", 
etc. 
Offres avec prix s. chiffre 
G 21207 U à Publicitas Bien-
On achèterait au comptant 
de suite environ 6 dz. éven-
tuellement 1 grosse de 
boîtes imperméables 
8 3/4 '" rondes, fond acier inox. 
a vis, ouverture de la lunette 
19 mm. — Faire offres sous 
chiffre P 15518 D à Publicitas 
Delémont. 
A vendre occasion 
100 grosses ver res de mon-
t res ronds assort is , tous 
ca l ibrés e t embal lés . Prix 
avan tageux . 
Faire offres sous P 2366 N 
à Publ ic i tas Neuchâte l . 
C H R UlO GIUP H ES 
or 18 et 14 kts 
livrables de suite sont 
demandés par Louis 
Aubert, Bienne. 
PIERRES FINES 
Atelier de creusage de 
pierres fines, entrepren-
drait encore quelques 
séries de creusures, qua-
lité soignée. Faire offres 




de boîtes, capable de diriger 
un atelier c h e r c h e p l a c e 
d e c h e f . - Adresser offres 
sous chiffre P 3563 J à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Léapold-Robert 42, La Chaux de-Fonds 
Les créanciers de: 
Nilsson, Edvin, Ur & Optikdcpotcn, Firma Stock-
homsfinanscr, Stockholm (arrangement) 
Wcrner, Harald O., Helsingborg (Suède) 
sont invités à nous remettre le relevé de leur compte, 
en triple, au plus vite, pour que nous puissions sau-
vegarder leurs intérêts. 
On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec 
QXVCVX LJXZFOHJ GEVFHVQJFDJ MVPDO 
— Nous mettons en garde contre: 
DCIVFZ COQOMDXJZ JFDL LOFHMMVX 
ROFHMRFVXO 
Frédéric Gucnin, Horlogerie, Courtclary. 
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début, dessous le cadran, il se pose depuis long-
temps sur les ponts. Différents systèmes de comp-
teurs de minutes et d'aiguilles rattrapantes lui 
ont été adjoints. Sa fabrication, actuellement très 
poussée à la Vallée, bénéficie des expériences 
faites par des générations de spécialistes en hor-
logerie compliquée. 
Dans le cadre d'un article de journal, il est 
impossible d'entrer dans les détails. Il faut, pour 
chaque période, se contenter de donner les noms 
qui caractérisent le développement de l'industrie. 
« Philippe-Samuel Meylan, 1772-1845, est l 'hor-
« loger le plus marquant de son époque. Son in-
« fluence s'est fait sentir dans toutes les branches 
« d e l'industrie qu'il pratiquait. Ses travaux si 
« divers, ses inventions nombreuses ont eu un 
«grand retentissement et son nom a passé à la 
« postérité ». Il fut en particulier un fécond créa-
teur de pièces fantaisies: montres squelettes avec 
les platines découpées à jour, montres extra-
plates avec la disposition renversée du mouve-
ment, montres-bagues, avec réveil constituée par 
une pointe qui pique le doigt à l'heure voulue, 
montres avec automates, musique, oiseaux chan-
tants, etc. L'invention des montres avec musique 
à peigne et à disque lui est attribuée. Ce genre 
devint une spécialité de la vallée durant le pre-
mier quart du 19 m e siècle. Π a donné naissance 
à la fabrication des boîtes à musique. 
La première partie d e la carrière de Ph.-Sl. 
Meylan se passa au Brassus, son lieu natal. 
Après avoir formé de brillants élèves, il partit 
rejoindre à Genève son parent lsaac-Daniel Pi-
guet et fonder avec lui la célèbre maison « Piguet 
et Meylan», 1er janvier 1811. L'histoire de cette 
maison appartient à la Fabrique genevoise. 
Le successeur de Ph.-Sl. Meylan à la Vallée 
fut Louis Benjamin Audemars, le fondateur de 
la maison Audemars qui devait aussi devenir 
célèbre par la beauté de ses produits. Fondée en 
1811, «elle s'applique d'abord au perfectionne-
«ment des mouvements en blanc, depuis les 
«plus simples jusqu'aux plus compliqués, faisant 
«atteindre à chaque genre le développement 
« dont il est susceptible .En 1832, jugeant que 
« le moment est venu d'aller plus loin, elle donne 
« à sa fabrication une impulsion nouvelle en 
«l 'augmentant de toutes les parties encore né -
«cessaires pour achever la montre. Peu de mois 
«après, en 1833, la mort enlève Louis Aude-
«mars à sa famille et à ses travaux; mais il 
«laisse à ses huit fils, tous horlogers, les élé-
« ments nécessaires à la continuation de son œu-
«vre e t surtout son exemple. Se répartissant le 
«travail, ses fils vont à Londres, à Genève, au 
«Locle, à Fleurier, étudier les échappements, le 
«repassage, le réglage, puis ils forment des ou-
«vriers pour ces diverses parties. En 1848, ils 
« arrivent à fournir la montre complète de Ja plus 
« simple à la plus compliquée. Aussi, dès la pre-
« mière exposition universelle à Londres, en 1851, 
«cette maison s'est-elle fait remarquer par la 
«beauté de ses produits... Mais le plus beau de 
«ses titres sera toujours d'avoir contribué dans 
«une aussi large mesure au développement de 
«l'industrie horlogère en général et de celle de 
«la Vallée de Joux en particulier». — Journal 
suisse d'Horlogerie, IV 261. 
Si le mérite d'avoir réintroduit ,avec grand 
succès, la fabrication de la montre complète à 
la Vallée revient à la maison Louis Audemars, 
Assemblée Générale de la Chambre 
de Commerce Suisse en France 
La 24me Assemblée Générale de la Chambre de 
Commerce Suisse en France a eu lieu le 25 avril der-
nier, à Paris. 
Dans son rapport, le Président du Conseil d'Admi-
nistration, M. Baumann, a retracé les initiatives prises 
par Ia Compagnie en 1941, dans les domaines de 
l'échange de correspondance commerciale entre la 
Suisse et la France occupée, de l'obtention en faveur 
de commerçants et industriels suisses résidant en 
France de laisser-passer, saufs-conduits et visas, du 
recouvrement de créances commerciales, de la conclu-
sion d'affaires entre importateurs et exportateurs des 
deux pays, etc. .. . - . , - , 
Π convient de mettre en relief les résultats très 
encourageants obtenus en matière de recouvrement 
de créances commerciales: en 1941 plus de 2000 inter-
ventions ont été faites en France occupée en faveur 
de créanciers suisses et elles ont provoqué le versement 
au Brassus, de nombreux comptoirs d'horlogerie 
en blanc se fondèrent à la même époque, envi-
ron. Citons les Aubert frères, Derrière la Côte 
et les Frères Piguet à l 'Orient de l 'Orbe. Ces 
deux établissements se distinguèrent par la qua-
lité constamment égale de leurs ouvrages s'éten-
dant à tous les genres de complications alors à 
la mode. D e très bonne heure ils livrèrent des 
pièces avec échappements plantés. D'autres éta-
blisseurs encore mériteraient d'être mentionnés 
pour la valeur de leurs ingénieuses combinaisons 
mécaniques, le cachet artistique et la rareté de 
leurs produits. Tou te cette horlogerie se faisait 
à la main, en grande partie par des ouvriers tra-
vaillant à domicile. Ces artistes consciencieux, 
modestes dans leurs besoins, mais fiers de créer 
de belles œuvres, méritent toute notre admira-
tion. 
Malgré de si brillants résultats, cette manière 
de fabriquer devait cependant évoluer. 
au clearing franco-suisse de plusieurs dizaines de mil-
lions de francs français. Les personnes résidant en 
Suisse qui ont des créances sur la France ont tout 
intérêt à se mettre en rapport avec la Chambre de 
Commerce Suisse en France, 44 rue Molière, LYON 
(6o). 
Ce rapport est reproduit dans le numéro d'avril de 
la «Revue Ëconomique Franco-Suisse», organe de la 
Chambre de Commerce. Le même numéro contient 
également une circulaire sur le régime actuel des 
importations suisses en France. 
Au conseil d'administration des C. F. F. 
Le Conseil d'Administration des . Chemins de fer 
fédéraux s'est : réuni, mardi, à Berne, sous Ia prési-
dence de M. E. Béguin, député au Conseil des Etats. 
11 a tout d'abord approuvé le rapport de Ia Direction 
générale sur Ia gestion pendant Ie premier trimestre 
de 1942, puis il a adopté, sous réserve d'approbation 
par le Conseil fédéral, les statuts revisés de la caisse 
de pensions et de secours pour le personnel. 
«La transformation a été lente, graduelle, 
«c'est un glissement imperceptible vers d'autres 
«formes... L'horlogerie a obéi à la force de la 
«concentration et de l 'intégration: elle s'est sou-
« mise au machinisme et à la discipline d e l'usine. 
«Elle a dû appliquer le principe de l 'interchan-
«geabilité qui veut que l'on produise des pièces 
« identiques, pour simplifier la fabrication et les 
«réparations. Elle s'est inclinée devant les in-
« jonctions de la concurrence étrangère. Com-
« ment lutter avec l'horlogerie américaine et an-
« glaise sans utiliser les mêmes procédés qu'elles? 
« Les révélations de l'exposition de Philadelphie 
« d e 1876, avaient été foudroyantes: il fallait 
« s'adapter ou disparaître. » (Antony Babel: La 
Fabrique genevoise). 
Les lignes ci-dessus, écrites à propos de l'his-
toire de l 'horlogerie à Genève, résument, de 
façon parfaite, ce qui s'est passé dans tous les 
centres horlogers. (A suivre) 
Communications et transports 
Bulgarie 
Selon une communication de la direction des doua-
nes bulgares, le délai de libre entreposage des mar-
chandises en douane de Sofia a été ramené de 10 jours 
(délai habituel des autres postes douaniers) à 5 jours 
seulement. Il est indispensable que l'expéditeur envoie 
par avion, au réceptionnaire, les bordereaux, les fac-
tures, les certificats d'origine et les autres documents 
douaniers sitôt après l'expédition de la marchandise. 
Ce délai de 5 jours est extrêmement court. Si les 
documents énumérés ci-dessus ne sont pas parvenus à 
Sofia avant l'arrivée du wagon, U risque d'y avoir 
des frais de magasinage assez élevés: 14,50 levas par 
jour et par 100 kg. pour les vingt premiers jours et 
le double de cette somme pour chaque jour en sus. 
Imprimeurs: Haefeli & Co. , La Chaux-de-Fonds 
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Ecole d'horlogerie de Genève 
L'Ecole d'Horlogerie de Genève doit sa nais-
sance à l'initiative privée. 
Le 10 octobre 1823, le Comité de la Classe 
d'Industrie de la Société pour l'avancement des 
Arts, décida de créer une école de « blanc » (soit 
ébauches de la montre); il ouvrit en mai 1824, à 
Longemalle, un atelier spécial pour faire ensei-
gner l'exécution des ébauches de la montre sim-
ple et de la montre à répétition. 
L'écolage était fixé à 25 florins par mois Qe 
florin genevois valait 46 centimes environ). L'élè-
ve, âgé au minimum de 12 ans, devait travailler 
10 heures par jour indépendamment des heures 
affectées aux cours théoriques (2 heures par 
jour). Le travail commençait à 5 heures en été 
et à 6 heures en hiver. Le maître fournissait la 
matière nécessaire, les élèves leurs outils; le 
produit des objets manufacturés revenait pour 
les trois quarts au maître et pour un quart aux 
élèves. 
Deux ans après l'ouverture de l'Ecole, 10 
élèves ayant achevé chacun un mouvement « à 
la Breguet» avec tous les pignons, la Commis-
sion estima nécessaire de donner l'enseignement 
pratique du finissage et des échappements.' La 
Classe "d'Industrie créa alors une Ecole de Finis-
sage qui débuta le 1 e r décembre 1826 dans la 
maison de « la Tour Perce » située à la rue du 
Rhône. Ce local étant trop exigu, elle s'installa 
en 1827 au quartier de l'Ile, dans la Maison 
Oltramare. Mais en 1838, le propriétaire ne vou-
lut pas renouveler le bail et l'Ecole se logea 
dans un atelier .situé au bas de la Tour de Boël, 
qui donnait sur la Place des Trois Perdrix. Un 
rapport nous apprend qu'outre le rouage, les 
élèves construisaient dans cette Ecole des échap-
pements à cylindre, Duplex, ancre et d'Arnold; 
ils faisaient eux-mêmes les balanciers compen-
ses et apprenaient à travailler les leviers en rubis 
pour les échappements. 
Pendant une dizaine d'années, ces deux ate-
liers subsistèrent seuls, puis trois classes nou-
velles purent être ouvertes, grâce à l'interven-
tion financière de l'Etat, l'une pour la « cadra-
ture» (mécanisme des répétitions), l'autre pour 
les échappements et la troisième pour le repas-
sage. Ces cinq classes ou ateliers, réunis en 
1841-42 dans les étages supérieurs du bâtiment 
de l'ancien grenier à blé du Cours de Rive, for-
mèrent dès lors les éléments principaux pour 
cette époque, d'une Ecole d'Horlogerie com-
plète. 
Vers la fin de l'année 1842, Ie Conseil admi-
nistratif de la Ville de Genève accepta de pren-
dre à sa charge l'administration et la direction 
de cette Ecole professionnelle; il s'adjoignit la 
collaboration d'une commission de cinq, puis de 
neuf membres; ceux-ci se réunissaient chaque se-
maine et, s'occupant de tous les détails, diri-
geaient effectivement cette institution. En 1844, 
une classe destinée aux jeunes filles fut ouverte. 
En 1879, le bâtiment actuel était construit et 
fut inauguré, le rez-de-chaussée de cet immeuble 
était réservé à une Ecole enfantine, Ie premier 
étage à un musée industriel (le Musée des Arts 
décoratifs); le reste du bâtiment était occupé 
par l'Ecole d'Horlogerie. 
Depuis 1842, époque où la Ville de Genève 
devint propriétaire de cette institution jusqu'à 
nos jours, c'est-à-dire pendant 100 ans, la fabri-
cation de la montre subit de trop profondes 
transformations, soit par les modifications appor-
tées à ses organes, soit par les découvertes 
scientifiques et mécaniques et les nouveaux pro-
cédés appliqués ,pour que le contre-coup n'en 
fût pas ressenti à diverses époques. Aussi, au 
cours de cette longue période, après des réfor-
mes partielles, des réorganisations plus ou moins 
complètes furent étudiées et appliquées à plu-
sieurs reprises; la plus importante, poursuivie 
depuis 1916, comprenait la création de program-
mes particuliers pour chacune des spécialités 
horlogères, notamment pour tout ce qui con-
cerne le technicien-horloger. 
En juillet 1931, à la suite de la fusion de la 
Ville avec les Communes suburbaines, l'Ecole 
d'Horlogerie a été reprise par l'Etat; elle est 
devenue une école cantonale, sous le contrôle 
de Département de l'Instruction Publique. Enfin, 
en 1934, tout en conservant son nom, elle forma 
une section de l'Ecole des Arts et Métiers. 
Pour Ie moment, elle est en pleine réorgani-
sation dont nous ne connaissons pas encore le 
résultat. Qu'on nous permette d'émettre Ie vœu 
que l'Ecole de Genève continue à préparer des 
ouvriers adroits et habiles pour toutes les bran-
ches de l'horlogerie, comme elle l'a fait depuis 
120 ans, ouvriers qui contribuèrent largement au 
renom de notre belle industrie dans le monde 
entier. 
La lotte contre le chômage 
Un programme de 46S0 millions de francs 
pour la création d'occasions de travail 
Au cours d'une conférence à la presse, M. Zipfel, 
délégué de la Confédération pour la création d'oc-
casions de travail, et M. Iklé, son principal colla-
borateur, ont exposé en détail les mesures envisagées 
pour combattre le chômage s'il devait se produire 
encore au cours de cette guerre. Un arrêté du Conseil 
fédéral qui sera adopté prochainement créera les bases 
légales à ce sujet. Nous avons déjà donné les grandes 
lignes de ce projet; voici encore quelques détails à 
ce sujet. 
Deux programmes sont prévus. Le premier, qui est à 
longue échéance, est destiné à encourager l'expor-
tation et le trafic touristique. Il s'agit, en ce qui coiv 
cerne l'exportation, de mesures préventives en vue 
d'assurer l'existence de notre industrie d'exportation 
dans l'après-guerre. L'établissement de ce programme 
s'effectue en étroit contact avec l'industrie. On songe 
notamment à faciliter le progrès technique, à encou-
rager systématiquement l'analyse des marchés et son 
extension à toutes les branches de la production, à 
renouer les relations commerciales qu'il fallut aban-
donner à l'étranger, à développer nos représentations 
commerciales à l'étranger, à financer, de n'importe 
quelle manière, nos exportations, à augmenter le per-
sonnel commercial de nos légations et consulats, à 
organiser rationnellement la propagande dans tous les 
domaines, à rationaliser la production, à 'introduire 
de nouveaux articles d'exportation, à effectuer des 
achats en commun de matières premières, etc. Dans 
tous les domaines, l'Etat n'interviendra que si l'indus-
trie n'arrive pas à s'en tirer par ses propres moyens. 
En ce qui concerne les mesures destinées à favoriser 
Ie tourisme, des commissions se sont déjà mises au 
travail afin d'examiner la situation économique des 
entreprises hôtelières, ainsi que l'état des immeubles 
hôteliers. Ces enquêtes sont faites pour l'instant dans 
neuf stations touristiques, soit à Lucerne, Engelberg, 
Interlaken, Wengen, Montreux, Genève, Lugano, St-
Moritz et Arosa. II convient dans ce domaine, d'agir 
radicalement. Certains hôtels qui ne répondent plus 
aux exigences du tourisme moderne, devront être 
transformés en immeubles locatifs, en bâtiments admi-
nistratifs, en sanatoriums, maisons de vacances de 
l'industrie, etc., ou démolis. Les hôtels qui subsiste-
ront seront assainis. Quant aux stations touristiques et 
thermales, elles seront elles-mêmes transformées et 
rénovées. Une commission s'occupe également de ce 
projet. 
Ce programme à longue échéance s'accompagne d'un 
programme de création d'occasions de travail qui éta-
blit toutes les possibilités de travail dans le pays. II 
n'est pas rigide mais sera ajusté sans cesse aux circons-
tances nouvelles et complété au fur et à mesure de 
son exécution. Le programme prévoit la construction 
de routes, des travaux d'améliorations foncières, des 
constructions ferroviaires, de l'administration des pos-
tes, télégraphes et téléphones, des forces motrices, 
l'établissement d'aérodromes, des travaux concernant le 
tourisme et l'hôtellerie, la construction de colonies 
ouvrières, des travaux de la Confédération, de l'éco-
nomie forestière ainsi que des cantons. II s'agira en 
premier lieu d'éviter que les commandes de l'armée ne 
cessent subitement, ce qui mettrait mainte entreprise 
dans une situation difficile. Le Conseil fédéral prévoit 
en conséquence que ces travaux pour l'armée devront 
se poursuivre encore quelque temps après la guerre. 
En ce qui concerne le programme de construction de 
routes, on envisage l'aménagement de la grande trans-
versale Genève—Lac de Constance, celle du nord 
au sud ainsi que les routes intermédiaires .Cette réa-
lisation se fera en plusieurs étapes. Les frais sont éva-
lués à 495 millions de fr. Le programme des chemins 
de fer fédéraux s'établit sur une somme de 760 mil-
lions de fr., dont 250 à 300 millions de fr. concernent 
le budget ordinaire des constructions. Un montant de 
250 millions de fr. en chiffre rond est prévu pour la 
pose de la double voie sur les parcours à voie uni-
que, le reste sera consacré à des constructions de 
bâtiments, à des agrandissements, à l'achat de matériel 
roulant à l'extension de l'électrification. 
Le programme d'améliorations foncières prévoit des 
travaux pour un montant de 160 millions de fr. dont 
100 millions ont été déjà accordés par le Conseil fédé-
ral. A cela s'ajoutent l'amélioration de la plaine de la 
Linth et celle du Rheintal st-gallois, dont le coût 
s'élèvera au total à 38 millions de fr. A côté de ce 
programme d'améliorations foncières, les instances com-
pétentes établissent actuellement un programme supplé-
mentaire dont la réalisation coûtera 800 millions de fr. 
Un programme prévoit la construction de forces hydrau-
liques et de bassins d'accumulation pour un montant 
de 405 millions de fr. Les commandes de l'administration 
des P. T. T. atteignent une somme de 400 millions de 
fr., alors que pour les travaux intéressant l'aviation, on 
prévoit une dépense de 200 millions de fr. II s'agit 
d'améliorer les aérodromes existants et d'en construire 
de nouveaux. On songe aussi à développer l'industrie 
suisse d'avions, c'est-à-dire la construction d'avions des-
tinés surtout au trafic aérien interne. Si l'on ajoute 
enfin le programme de création d'occasions de tra-
vail de cantons d'un montant total de 1,53 milliards 
de francs, on arrive à un total de 4680 millions de fr., 
pour les seules mesures destinées à créer des occa-
sions de travail. Il convient d'insister sur le fait qu'il 
ne s'agit pas d'une somme à dépenser absolument en 
un temps déterminé. Il s'agit, au contraire, d'un inven-
taire de toutes les possibilités de travail pour la réali-
sation desquelles le matériel joue un rôle déterminant. 
Les travaux seront entrepris suivant l'importance du 
chômage. Parmi les travaux à exécuter immédiatement, 
on choisira ceux qui, avec un emploi minimum de 
matériel, permettrant d'occuper le plus grand nombre 
de chômeurs. Il s'agira donc, avant tout, de procéder 
à des travaux d'améliorations foncières, à la construc-
à la construction d'habitations ouvrières et autres 
constructions pour lesquelles on utilisera surtout du 
bois ainsi qu'à des travaux pour la mise en valeur des 
richesses du sol et des déchets de matières usagées. 
Avant de passer à la réalisation de ces projets, il 
faut encore résoudre toute une série de détails, mais 
en raison de l'importance nationale du problème, les 
autorités entendent faire tout ce qui est en leur pou-
voir pour procurer du travail aux chômeurs, ce qui 
exige une coordination de toutes les mesures destinées 
à créer des occasions de travail ainsi que l'établisse-
ment d'un programme financier et d'un plan d'orga-
nisation à longue échéance. 
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L'ECLAIRAGE 
Dc tout temps l'homme a cherché à s'affran-
chir de la nuit ou, tout au moins, à prolonger 
le jour. L'histoire de l'éclairage à travers les 
siècles, depuis la découverte du feu jusqu'à nos 
jours, serait sans doute un intéressant sujet de 
thèse mais dépasserait les limites fixées commu-
nément à un article de journal. Aussi nous 
bornerons-nous à parler des dernières conquêtes 
soit de l'éclairage artificiel par l'électricité. 
Dès sa création, l'industrie électrique s'est trou-
vée en face du problème de l'éclairage. Il fut 
résolu par la lampe à arc, d'un emploi limité aux 
grands espaces, puis par la lampe Edison à fila-
ment de carbone pour l'éclairage intérieur. Ces 
deux solutions datant de 1880 environ mar-
quaient déjà un réel progrès sur les autres 
moyens de l'époque. Pendant une trentaine d'an-
nées l'évolution fut très lente et l'on ne vit appa-
raître de durable, vers 1907, que la lampe à 
filament métallique remplaçant celle à filament 
de carbone. 
En 1913, la Commission internationale de 
l'éclairage fut fondée à Berlin. Grâce aux tra-
vaux et recherches de savants, physiciens, ingé-
nieurs, en collaboration avec des industriels, tra-
vaux qui se poursuivent de nos jours, de grands 
progrès furent réalisés tant dans le domaine 
scientifique pur que dans les sphères moins arides 
de la fabrication des lampes, de la technique de 
l'éclairage et de ses applications. 
Ce sont ces trois derniers points que nous 
aimerions traiter ici, en commençant par le 
rappel de quelques notions générales qui, par la 
suite, nous permettront de mieux apprécier les 
conditions d'un éclairage rationnel. 
La technique de l'éclairage que l'on a baptisé 
du nom moderne et tant soit peu pédant d'éclai-
ragisme n'est pas une science au sens habituel 
du terme, mais un complexe d'art et de science. 
Tant que l'on reste dans le domaine utilitaire 
quelques règles précises, d'ordre physique et 
physiologique, doivent être observées sous peine 
d'échec ou de résultat médiocre. Cependant, dès 
que l'on s'occupe d'éclairage domestique par 
exemple, Ie côté artistique intervient; il s'ajoute 
ou domine même le rôle utilitaire. Des appré-
ciations subjectives viennent alors tempérer la 
rigididé des règles théoriques, des opinions et 
modes d'expression diamétralement opposées s'af-
frontent tout en étant également défendables. 
La lumière. 
La lumière est une forme de l'énergie qui se 
présente à nous sous les deux aspects corpus-
culaire et vibratoire. Elle a sa source dans 
l'atome où la particule élémentaire de lumière 
prend le' nom de photon. Si l'on soumet les 
atomes constituant la matière à certaines per-
turbations, telles qu'une décharge électrique ou 
une simple augmentation de température, les 
atomes rayonnent de l'énergie sous forme d'on-
des électromagnétiques, qui se propagent à la 
vitesse d'environ 300,000 ,km à la seconde. 
Toutes ces ondes sont classées suivant leur lon-
gueur qui les différencie et leur confère des pro-
priétés particulières. Ainsi, dans la grande gam-
me des radiations connues — dont les longueurs 
d'ondes s'échelonnent entre plusieurs km et une 
fraction de mm avec des propriétés diverses: 
courants alternatifs, ondes hertziennes, rayons 
calorifiques, infra-rouges, ultra-violets, rayons X, 
rayons cosmiques — une toute petite partie est 
perçue directement par l'œil est produit des 
impressions lumineuses. Cette petite tran-
che de lumière visible est composée d'un spec-
tre continu dont les longueurs d'ondes se situent 
entre 0,4 et 0,8 millième de millimètre et les 
fréquences entre 725 et 375 milliards de kilo-
cycles. Ces chiffres, simplement pour se rendre 
compte de la rapidité fantastique des phénomènes 
vibratoires de la lumière. À chacune de ces 
longueurs correspond une couleur déterminée. 
La lumière blanche du jour, décomposée par Ie 
prisme ou par les gouttelettes d'eau lors d'un arc-
en-ciel, nous montre une bande colorée où les 
teintes se fondant les unes dans les autres pas-
sent du violet (0,4) à l'indigo, bleu, vert, jaune, 
orangé ou rouge (0,8). Au delà du violet se 
trouve l'ultra-violet et en deçà du rouge l'infra-
rouge; ces deux zones invisibles à l'œil sont 
utilisées couramment de nos jours en photo-
graphie, thérapeutique et usages industriels. 
Un objet nous apparaît d'une couleur donnée 
parce qu'il réfléchit uniquement les rayons lumi-
neux correspondant à cette couleur, à l'exclusion 
des autres. Par exemple, une surface rouge nous 
apparaît telle parce qu'elle réfléchit uniquement 
les rayons rouges de la source lumineuse; les 
autres rayons sont absorbés et leur énergie trans-
formée en chaleur. Chacun a fait l'expérience 
par une chaude journée ensoleillée d'été qu'il est 
plus à l'aise dans un vêtement blanc que dans 
un habit de cérémonie: la veste blanche réflé-
chit toutes les couleurs tandis que l'habit noir les 
absorbe toutes et les transforme en chaleur. Ajou-
tons que, par voie de conséquence, si une sur-
face rouge est éclairée par une source qui ne 
contient pas cette couleur, les rayons rouges 
absents ne pourront être réfléchis, la surface 
apparaîtra grise. Une teinte est donc dénaturée 
si elle n'est pas éclairée par une lumière appro-
priée, c'est pourquoi — et ceci est très impor-
tant — l'éclairage artificiel doit tendre à fournir 
des sources de lumière se rapprochant le plus 
possible de la lumière solaire sous peine de 
modifier, le soir, l'aspect coutumier des objets. 
Quelques définirions. 
Chaque activité a besoin d'un vocabulaire ap-
proprié. En ce qui concerne l'éclairage, la con-
naissance des termes actuellement adoptés a une 
utilité toute pratique, non seulement pour être 
en mesure de comprendre les propositions d'un 
éclairagiste mais aussi pour faire l'acquisition 
d'une lampe, tout simplement. 
Les trois unités les plus répandues sont la bou-
gie, le lumen (Im) et le lux (Ix) que nous allons 
définir brièvement. 
La bougie nouvelle en usage dans tous les 
pays depuis le 1 e r janvier 1940, est l'unité d'in-
tensité lumineuse. C'est la 60me partie du rayon-
nement d'une surface d'un cm2 de thorium porté 
à la température de solidification du platine pur 
(2046°). Ce nouvel étalon d'intensité est un 
instrument de laboratoire à l'aide duquel on fa-
brique des étalons secondaires sous forme de 
lampes à incandescence. 
Une source de lumière n'étant jamais ponc-
tuelle, l'intensité lumineuse donnée n'est valable 
que pour une direction. En considérant l'émis-
sion totale de lumière d'une source, autrement 
dit dans toutes les directions, on arrive à la 
notion de flux lumineux dont l'unité, le lumen, 
a la valeur suivante: Une source d'une bougie 
placée au centre d'une sphère d'un mètre de 
rayon émet un flux lumineux et 1 lumen par 
mètre carré de surface sphérique. Le flux total 
issu de cette source d'une bougie est donc égal 
à la surface de la sphère, soit 12,5 Im. La nota-
tion en lumen remplace de nos jours les autres 
systèmes et comme sa valeur est faible on uti-
lise très souvent l'unité 10 fois supérieure, le 
Décalumen (DIm). C'est ainsi que l'on ne vend 
plus de lampes de 100 bougies mais des lampes 
de 125 Décalumens. 
En éclairage comme en toutes choses, c'est 
en définitive le résultat qui compte. En effet, on 
peut imaginer diverses manières de disposer les 
sources de lumière, leur nombre, leur intensité, 
tout cela a son importance mais le résultat final 
est d'obtenir en fin de compte un bureau, un 
atelier, un intérieur bien éclairé. Cette consta-
tation nous conduit à la notion d'éclairement 
soit la quantité de lumière qui arrive sur une 
surface donnée. Suivant l'importance du flux et 
la grandeur de la surface la densité de lumière 
reçue sera plus ou moins grande. L'unité d'éclai-
rement est le lux et sa valeur la suivante: le lux 
est l'éclairement moyen d'une surface de un 
mètre carré recevant un flux de 1 lumen. On 
peut donc dire aussi que le lux est l'éclairement 
d'une surface de 1 m2 placée à 1 m d'une bou-
gie. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de 
la source l'éclairement diminue proportionnelle-
ment au carré de la distance, par contre la sur-
face embrassée par le cône de lumière augmente 
dans la même proportion. 
La notion d'éclairement est très importante 
dans toutes les questions d'éclairage. Pour cal-
culer sa valeur, il faut donc faire intervenir les 
notions d'intensité ou de flux, de surface, de 
distance et tenir compte également de l'inci-
dence de la lumière, des facteurs d'absorption 
de réflexion et de rendement. Cela peut paraître 
compliqué. En réalité les spécialistes ont élaboré 
des tables d'indices ou de coefficients suivant 
l'état des lieux et des valeurs de rendement 
suivant le matériel utilisé qui permettent 
ment suivant le matériel utilisé qui permettent 
avec un peu d'expérience d'atteindre le but es-
compté. Pour contrôler les résultats obtenus par 
une méthode objective, on emploie le luxmctrc, 
petit instrument de mesure composé d'une cellule 
photo-électrique et d'un micro-ampèremètre. La 
cellule sensible à la lumière engendre un courant 
électrique proportionnel à l'intensité lumineuse 
qui la frappe. Ce courant passe dans le micro-
ampèremètre qui fait dévier une aiguille en 
regard d'une échelle graduée directement en lux. 
En promenant l'instrument à travers Ie salon ou 
l'atelier que l'on s'est proposé d'éclairer, on 
mesurera l'éclairement de place en place et l'on 
pourra corriger les inégalités constatées en modi-
fiant la répartition des foyers lumineux, leur 
intensité, leur incidence. 
Sources lumineuses. 
La source lumineuse la plus chaude et la plus 
intense pour nous, terriens, est le soleil. Sa 
température superficielle est d'environ 5700°, son 
spectre continu présente une teinte dominante 
dans le jaune, l'ensemble donnant ce que l'on 
appelle la lumière blanche. Notre vision du 
monde extérieur est donc conditionnée à cette 
qualité de lumière et si le dosage des différentes 
couleurs ou la suppression de lune d'elle venait 
à se produire, notre appréciation du monde de-
viendrait différente. 
Dès la découverte du, feu, l'homme disposa 
d'une source de lumière artificielle. Au cours des 
âges, ces sources se perfectionnèrent, mais elles 
ont ceci de commun, elles procèdent toutes de 
l'élévation de température d'un corps, qu'il soit 
solide, liquide ou gazeux. Chronologiquement, 
le feu de bois, la torche, la lampe à huile, la 
chandelle, le bec de gaz, Ia lampe à pétrole, le 
bec Auer se succèdent à travers les siècles pour 
en arriver à la lampe électrique à incandescence 
qui sera probablement supplantée un jour par un 
moyen encore plus raffiné. 
La lampe électrique à incandescence est cons-
tituée par un filament de tungstène enfermé dans 
une ampoule de verre vide d'air. Le courant élec-
trique parcourt le filament, l'échauffé jusqu'à 
l'incandescence. L'énergie électrique est trans-
formée en chaleur. Plus la température est éle- ' 
vée, plus l'émission de lumière est intense, c'est 
à ce problème que s'attaquèrent tous les cons-
tructeurs de lampes. Le filament de carbone ne 
supportait qu'une température de 1800° au delà 
de laquelle il se volâtUisait. L'introduction du 
tungstène permit de pousser la température à 
2100°, mais ce n'est que par l'introduction dans 
l'ampoule vidée d'air d'un gaz rare et inerte, 
comme l'argon ou le krypton, que l'on put 
pousser la température à 2400°. Ces lampes 
toutes modernes marquent un très grand progrès 
sur celles qui les ont précédées par la qualité 
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de leur lumière plus blanche et par leur meilleur 
rendement. Ainsi, une lampe actuelle possède 
une efficacité lumineuse 3 à 3,5 fois supérieure 
à celle de la vieille lampe à charbon. Toutefois 
il ne faut pas se faire d'illusion, il y a encore 
un long chemin à parcourir pour qu'une source 
artificielle arrive à égaler Ia lumière solaire. \ 
arrivera-t-on? Pour le moment, on ne Ie con-
çoit pas, car il faudrait porter un corps à la 
température de 5703°; or, les ressources actuelles 
ne permettent pas d'atteindre cette température 
pas plus que de produire une enveloppe capa-
ble de la supporter. 
Les caractéristiques d'une lampe à incandes-
cence sont: 
la tension nominale (ou le voltage) pour laquelle 
elle est fabriquée: 125 \ , 220 V, etc. 
la puissance absorbée, exprimée en Wat ts : 38 W, 
57 W, etc. 
le flux lumineux total, exprimé en Décalumens: 
40 DIm, 65 DIm, etc. 
l'efficacité lumineuse, autrement dit son rende-
ment, qui est le quotient du flux par la 
puissance absorbée et qui s'exprime en lu-
mens par Wat t (Im W ) 
la durée de vie exprimée en heures de fonc-
tionnement. 
En poussant davantage la température du fila-
ment, nous avons vu que l'émission de lumière 
augmente, il semblerait donc logique de fixer 
sa température au maximum permis. Toutefois, 
on est limité sur cette voie par la durée de vie 
de Ja lampe. Ainsi, en survoltant une lampe de 
5 % on augmente son flux lumineux de 20 0Jo, 
on augmente son rendement de 10 °/o mais on 
diminue sa durée de 50 °/o. Dans l'autre sens, 
en sous-voltant Ia lampe de 5 0O le flux diminue 
de 20 °/o, Ie rendement de 10 °/o mais la durée 
augmente de 100 °/o. La conséquence économique 
de cet état de fait est qu'il faut utiliser des lam-
pes à la tension normale, voire légèrement sur-
voltées, mais jamais sous-voltées. Par exemple, 
sur un secteur à 220 V de tension normale, on 
utilisera des lampes à 220 \ , mais jamais à 
230 ou 240 V. 
A part quelques cas d'applications bien déter-
minés où volontairement Ia durée de vie est 
diminuée ou prolongée, les lampes usuelles sont 
construites pour une durée moyenne de 1000 
heures, durée qui correspond au fonctionnement 
le plus économique en tenant compte du prix 
moyen de l'énergie et du coût de la lampe. Afin 
de renseigner le public sur la qualité d 'une lampe, 
l'Association suisse des Electriciens et l 'Lnion 
des Centrales Suisses accordent Ie signe de qua-
lité (lettre greccrue (J) estampillée sur le culot ou 
sur Ie verre) aux lampes répondant aux condi-
tions techniques suivantes: 
durée de vie: 1000 heures, 
diminution maximum du flux de 20 °o en 1000 
heures, 
rendement minimum suivant le type et Ie calibre 
de la lampe calibre normal. 
Ces deux institutions soumettent périodique-
ment les produits des fabricants à des contrôles. 
\ oici un tableau des lampes modernes à incan-
descence normales, pour la tension de 220 Volts: 
















57 » 11,4 
79 » 12,7 
95 » 13,2 
110 » 13,6 
O n remarquera qu'il est plus avantageux, sur 
le plan strictement utilitaire et économique, d'em-
ployer une lampe de 125 DIm que trois lampes 
de 40 DIm, pour obtenir le même éclairage; la 
dépense d'énergie électrique augmentant de 
23 °/o dans Ie deuxième cas et l'achat de trois 
petites lampes dépassant d'au moins 50 °/o le prix 
unitaire de la première. 
La lampe à arc a disparu de nos rues et places 
car elle avait l'inconvénient d'émettre une lu-
mière vascillante et de demander beaucoup d'en-
tretien pour l'échange quasi-journalier des char-
bons. Cependant, cette lampe prefectionnée est 
toujours en honneur dans tous les cas où il 
faut un foyer concentré et très intense, dans les 
appareils d'optique par exemple: appareils de 
projection, de cinémas, etc. La température de 
l'arc électrique atteint 3600°, sa lumière est de 
ce fait encore plus blanche que celle de la meil-
leure lampe à incandescence. C'est d'ailleurs la 
plus haute température que l'homme ait su pro-




Tube ou. neOn, eh. 
J-












Lumière v/err-bleu . 
Lampes diverses. 
Eralon <3ΤΤ> intwirt' 
! 60 bougies 








Ou* * A Lumen 
Il existe un autre moyen de produire de la 
lumière par l'électricité. Au lieu d'élever la tem-
pérature d'un corps solide, on peut utiliser la 
décharge électrique dans un gaz. Ce procédé 
n'est pas nouveau puisque le physicien Geissler 
Ie mit en évidence en 1856. Il consiste à sou-
mettre un gaz contenu dans un tube à une 
différence de potentiel électrique entre deux 
électrodes placées aux extrémités du tube. Les 
électrons sont arrachés de la cathode et, se por-
tant vers l 'anode, bombardent les atomes de 
gaz rencontrés sur leur passage. La structure des 
atomes de gaz est modifiée, cette modification 
entraînant une émission d'énergie lumineuse dont 
la couleur est déterminée par la nature du gaz et 
l'intensité par sa pression et la tension électrique 
appliquée aux électrodes. 
Ces décharges électriques dans un gaz de-
meurèrent longtemps simple expérience de labo-
ratoire. Toutefois, en développant les résultats 
acquis, on est arrivé à construire depuis quel-
ques années des sources lumineuses utilisables 
dans la pratique et d'un rendement supérieur à 
oelui des lampes à incandescence. Dans l 'ordre 
d'arrivée sur le marché, citons: 
Les tubes à remplissage de néon, bien connus 
du public, et qui se prêtent magnifiquement à la 
décoration et à la publicité. Ils fonctionnent sous 
faible pression et avec des tensions élevées de 
l'ordre de 1000 à 2000 \ olts par mètre de 
longueur et des courants de quelques milliam-
pères. Suivant Ie gaz contenu à l'intérieur du 
tube la lumière émise change de teinte et permet 
presque toutes les fantaisies: 













Hélium + verre jaune 
Gaz carbonique 
Néon + ATgon ^- Mercure 
-\- verre jaune 
Néon + Argon + Mercure 
Les autres types de lampes à décharge fonc-
tionnent sous des pressions plus élevées, de 7 
à 20 atmosphères, mais avec des tensions plus 
basses, à partir de 220 Volts. Elles ont exté-
rieurement l'aspect des lampes ordinaires mais 
contiennent à l'intérieur un petit tube de verre 
renfermant les 2 électrodes et le gaz nécessaire. 
Ces lampes ne peuvent en général pas erre bran-
chées directement sur le réseau, elles nécessitent 
un dispositif d'amorçage pour 1 echauffement des 
électrodes, en particulier. En revanche, leur ren-
dement est élevé et atteint 40 à 50 Im/W, leur 
lumière ne contient que quelques-unes des cou-
leurs du spectre et limite leur emploi dans les 
cas où une altération des teintes n'engendre pas 




































































La lampe à vapeur de sodium émettant une 
lumière jaune qui perce le brouillard. Son mono-
chromatisme a l'avantage de donner une vision 
plus nette des objets. O n l'utilise pour l'éclai-
rage des voies de communication, routes à grand 
trafic, canaux, ports, gares. Elle se trouve dans 
Ie commerce sous les calibres suivants: S° 250, 
S° 400, S° 650, S° 1000, le chiffre suivant l'in-
dice indiquant le flux en DIm. Durée de vie, 
3000 heures.
 % 
La lampe à vapeur, de mercure émettant une 
lumière vert-bleu. Son monochromatisme limi-
tant son champ d'application, les constructeurs 
ont imaginé de l'utiliser avec une lampe à in-
candescence, les deux lampes étant montées 
dans la même armature. La lampe à incandes-
cence, riche en rayons rouges compense l'absence 
de cette couleur dans le spectre du mercure. Par 
un choix judicieux des calibres respectifs, autre-
ment dit des flux lumineux émis, et à l'aide d'un 
diffuseur les spectres des deux lampes se mélan-
gent pour donner approximativement de la lu-
mière blanche. 
L n e autre manière de compenser l'absence de 
rouge consiste à enduire intérieurement le ballon 
de verre d'une peinture luminescente excitée 
par le rayonnement du mercure. La lumière émise 
se rapproche sensiblement du blanc. En outre, 
les fabricants on t mis dernièrement au point la 
lampe mixte, composée d'un tube à mercure et 
d'un filament au tungstène contenus dans la 
même ampoule. Ce dernier modèle a non seu-
lement l'avantage d'émettre une lumière quasi-
blanche mais fonctionne sans système d'amor-
çage, et ne nécessite pas d'armature spéciale à 
deux lampes. 
La lampe à mercure seule (type H P 300 et 
H P 500) est utilisée pour l'éclairage des grandes 
routes, centres ferroviaires, pour des buts publi-
citaires, pour l'illumination des arbres. Le mer-
cure et l'incandescence mélangés est employé 
pour l'éclairage des rues, places et grands locaux 
(par exemple: type H P 300 — incandescence ou, 
lampe mixte ML 300, ML 500). La lampe lumi-
nescente est également appliquée à l'éclairage 
des rues (type HPL 300). Durée de vie 2000 
heures. 
Enfin, la lampe à rayons ultra-violets est une 
lampe à vapeur de mercure construite avec un 
verre spécial (verre de Wood) qui a la pro-
priété de retenir les rayons visibles et de ne 
laisser passer que les rayons ultra-violets. Cer-
taines matières à base de sels métalhques se colo-
rent et deviennent lumineuses dans l'obscurité 
dès qu'elles sont frappées par Ie rayonnement 
ultra-violet (ce que l'on appelle improprement 
« lumière noire »). Ces lampes (type H P W 300) 
sont utilisées pour Ia décoration, sur la scène, 
et depuis l'obscurcissement pour la publicité et 
la signalisation. 
Genève, le 4 mai 1942. D . B. 
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L'OBSERVATOIRE DE GENEVE 
ET LA CHRONOMÉTRIE 
par G. TIERCT-
1. — L'Observatoire de Genè\e, construit en 
1772. fut d'abord consacre à la recherche scien-
tifique. Son fondateur, J. A. Mallet, professeur 
de mathématiques, puis d'astronomie à l'Aca-
démie, avait assumé, par dévouement à la science, 
plus de la moitié des frais de cette construction, 
le reste étant payé par le .Magnifique Conseil. 
J. A. Mallet installa dans ce bâtiment les instru-
ments astronomiques qu'il s'était procurés dès 
1766, et c[ui lui appartenaient en propre (1). 
Mais, presque immédiatement après sa fonda-
tion, l'Observatoire fut appelé à rendre de fré-
quents services à l'horlogerie locale. C'est ainsi, 
par exemple, qu'en 1778, le professeur Mallet 
calcula à nouveau et refit avec le plus grand soin 
la Méridienne de temps moyen qui se trouvait 
sur la face méridionale de la cathédrale de St-
Pierre, afin que les horlogers puissent avoir le 
temps moyen aussi exactement que possible, à 
une époque où l'on vivait encore sous le régime 
du temps vrai. Un peu plus tard, en 1790 et en 
1792, l'Observatoire procédait aux comparaisons 
des chronomètres déposés pour les deux premiers 
concours institués par la Société des Arts. Dès 
cette époque, les fabricants avaient pris l'habi-
tude de déposer à l'Observatoire des chronomè-
tres de marine et de poche, dont la marche était 
contrôlée en même temps que celle des pen-
dules. 
On peut ainsi constater que le service chrono-
métrique fonctionnait dès la fin du 18me siècle. 
Mais ce service n'était pas officiel; rien n'obli-
geait l'Observatoire à faire ces comparaisons, 
dont le directeur avait pris la responsabilité per-
sonnellement, voyant bien quelle en était l'im-
portance pour le développement de l'horlogerie 
fine à Genève. 
Une indication réglementaire n'apparaît qu'en 
1835, dans le règlement organique de l'Observa-
toire du 30 mars de cette année; ce règlement 
disait, à son article premier, en énumérant les 
fonctions de l'Observatoire, que celui-ci «avait 
aussi pour objet de contribuer aux progrès de 
la haute horlogerie. ». Le règlement de 1842 pré-
cise que « les chronomètres déposés sont obser-
vés chaque jour pendant tout le temps néces-
saire pour en constater la marche». Ce règle-
ment a été remanié à plusieurs reprises, toujours 
dans le but d'améliorer le service chronométri-
que; la dernière adjonction est celle de 1939; elle 
a introduit un article disant que la série C, série 
des chronomètres de poche de petit format, com-
prendrait aussi, dès cette date, les pièces dont la 
position verticale normale est celle dite « pen-
dant à gauche ». 
Nous pensons utile de relever que les modi-
fications apportées au cours des décennies au 
règlement chronométrique de l'Observatoire ont 
toutes été préparées par les directeurs succes-
sifs, dont la compétence scientifique a toujours 
suggéré des solutions raisonnables dans un do-
maine délicat. 
Nous ne voulons pas, dans cette étude, refaire 
l'histoire des concours genevois de chronomè-
tres, pas davantage que nous ne voulons repren-
dre l'exposé détaillé des changements succes-
sifs apportés au règlement de dépôt de l'Obser-
vatoire (2). De môme que nous limiterons l'étude 
des règlements aux principes qui caractérisent 
celui de 1879 (voir n° 3), nous limiterons les 
commentaires relatifs aux concours à ceux qui 
concernent les deux concours genevois de « com-
pensation» de 1883 et 1885 (voir n° 4); nous 
constaterons, par cette étude et ces commen-
taires, que les principes établis par l'Observa-
toire de Genève en 1879 et en 1883, principes 
dus à la perspicacité du directeur E. Plantamour 
et de l'astronome G. Céllerier, se trouvent en-
core aujourd'hui à la base de la plupart des 
règlements adoptés par la suite par les princi-
paux instituts chronomérriques. Cela permettra | 
de comprendre, mieux que par toute autre disser-
tation, pourquoi les succès de la chronométrie 
genevoise sont dus en partie à l'intervention de 
l'Observatoire. 
Mais avant d'entreprendre cet examen, il con-
vient de bien situer I'éminente personnalité scien-
tifique des premiers directeurs de l'Observatoire, 
de J,-A. Mallet à E. Plantamour; car c'est cer-
tainement à leur grande notoriété personnelle 
que l'Observatoire. astronomique de Genève, si 
modeste par ses dimensions architecturales, acquit 
d'emblée une réputation et une autorité bien 
enviables, dont bénéficia dès son début le ser-
vice chronométrique. 
2. — Le premier bâtiment de l'Observatoire 
datant de 1772, ce n'est donc qu'à partir du 
dernier tiers du 18rae siècle que l'astronomie 
pratique a été officiellement cultivée à Genève. 
Il n'est cependant pas inutile de relever que 
de nombreuses observations astronomiques ont 
été faites à Genève dès le début du dit siècle. 
Par exemple, les résultats des observations de 
l'éclipsé totale de soleil de 1706 faites à Genève 
par Jean-Antoine Gautier, professeur de phy-
sique à l'Académie de Genève, ont été consi-
gnés dans les Mémoires de l'Académie royale 
des Sciences de Paris pour 1706; Jaques Cassini 
y déduit, de la comparaison des durées de Ia 
totalité de l'éclipsé en ces deux localités (3), une 
différence de longitude en temps de 16 min. 
36 sec. d'après le commencement de l'éclipsé, et 
de 17 min. 2 sec. d'après sa fin; ce qui donne 
une valeur moyenne de 16 min. 49 sec; c'est 
là, sauf erreur, la première détermination de Ia 
longitude de Genève à l'Est de Paris; elle sur-
passe, on le voit, de plus de une minute et demie 
de temps Ia valeur plus exacte maintenant con-
nue. 
Il y eut ainsi dans la première moitié du siècle 
nombre d'observations faites à Genève par des 
observateurs adroits, comme J.-A. Gautier, J.-
C. Fatio de Duillier, Pierre Violier. Si bien que 
l'Académie, dans son rapport de 1740, demande 
déjà au Conseil de créer un Observatoire astro-
nomique C). Cette demande ne fut pas prise en 
considération, l'état des finances de la Ville ne 
Ie permettant pas. Et il fallut attendre les de-
marches de J.-A. Mallet en 1772 pour voir ce 
vœu réalisé. 
J.-A. Mallet (1740-1790) était un mathémati-
cien distingué, ami de Daniel Bernoulli et de 
Jean III Bernoulli; dès 1765, s'étant lié avec 
les astronomes F. de Lalande en France et N. 
Maskelyne en Angleterre, il consacra son acti-
vité aux études astronomiques; il s'était procuré, 
nous l'avons dit, toute une collection d'instru-
ments. Les observations qu'il fit en Laponie, en 
1769, lors du passage de Vénus devant le disque 
du Soleil le 3 juin, lui fournirent la matière d'un 
remarquable rapport, qui lui valut le titre de 
membre de l'Académie de Saint-Pétersbourg (5) 
L'Observatoire de Genève conserve précieuse-
ment le diplôme qui fut délivré à son fondateur 
à cette occasion, au nom de Catherine II, et 
qui est signé par Albert Euler, secrétaire de 
l'Académie de Saint-Pétersbourg et fils du grand 
mathématicien bâlois Léonard Euler. 
Les observations que fit alors Mallet permi-
rent à Lalande de calculer pour la parallaxe 
moyenne du soleil, la valeur de 8",8 qui est la 
valeur actuellement admise. 
C'est après son retour de cette expédition en 
1770 que J.-A. Mallet commença ses démarches 
en faveur de l'établissement d'un observatoire 
astronomique à Genève. Deux ans plus tard, cet 
institut était construit. On en trouve la discrip-
tion et le plan dans une lettre de Jean HI Ber-
noulli, publiée en 1774. 
J.-A. Mallet eut comme collaborateurs Jean 
Trembley et Marc Pictet, deux savants dignes 
de leur directeur, et dont le second nommé de-
vait succéder à celui-ci en 1790. Les observations 
faites par Mallet et ses deux amis étaient régu-
lièrement communiquées à Lalande, qui tenait 
Mallet pour un des principaux astronomes d'Eu-
rope (6), et qui citait les résultats obtenus par 
celui-ci dans les Mémoires de l'Académie de 
Paris. 
Ainsi, dès sa fondation, et grâce aux remar-
quables travaux de J.-A. Mallet, l'Observatoire 
de Genève bénéficia d'une haute réputation 
scientifique. 
Les successeurs de J.-A. Mallet ont maintenu 
cette réputation. Marc-Auguste Pictet (1752— 
1825), éminent physicien, qui dirigea l'Observa-
toire de 1790 à 1819, s'est particulièrement 
intéressé à la chronométrie pratique; et c'est à 
son instigation et grâce à ses soins que furent 
organisés les deux premiers concours de chrono-
mètres à l'Observatoire en 1790 et 1792, et, 
après la Restauration de la République, ceux de 
1816 et 1818. C'est à lui, avec comme colla-
borateurs son frère Charles Pictet de Roche-
mont et Frédéric-Guillaume Maurice, que l'on 
doit la fondation, en 1796, de la Bibliothèque 
Britannique, revue qui prit dès 1916 le titre de 
Bibliothèque Universelle, et dont Ia partie scien-
tifique est devenue les Archives des Sciences 
physiques et naturelles, où continuent de paraître 
les travaux faits à l'Observatoire de Genève. 
Son successeur fut Jean-Alfred Gautier (1793-
1881), qui dirigea l'Observatoire de 1819 à 1839. 
C'est sous sa direction que l'on construisit, de 
1829 à 1830, le nouveau bâtiment, situé très près 
de l'emplacement de l'ancien, et qui constitue 
encore Ia partie principale de l'Observatoire 
actuel. J.-A. Gautier a laissé de nombreux arti-
cles et mémoires scientifiques; Ie plus remar-
quable de ceux-ci est son ouvrage de mécanique 
céleste intitulé «Essai sur le problème des trois 
corps», dont l'illustre Tisserand disait plus tard 
qu'il en avait fait un de ses livres de chevet. 
C'est Emile Plantamour (1815-1882) qui suc-
céda à son maître, lorsque celui-ci, dont la vue 
laissait à désirer, dut abandonner la direction 
de l'Observatoire et sa chaire d'astronomie à 
l'Académie. Plantamour fut directeur pendant 
43 ans, de 1839 à 1882. Ces quatre décennies 
constituent peut-être la plus belle période de 
l'histoire de l'Observatoire. Comme ses prédé-
cesseurs, Plantamour avait l'estime des astro-
nomes étrangers; il entretenait des relations ami-
cales avec Arago à Paris, avec Humboldt et 
Encke à Berlin, avec Gauss à Goettingue, et à 
Koenigsberg avec Bessel, dont il avait été pen-
dant deux ans l'élève et le collaborateur. 
Remarquablement doué, Plantamour a brillé 
dans tous les domaines où il s'est exercé; et ses 
nombreux travaux ont continué à porter le re-
nom de Genève au loin, non seulement parmi les 
astronomes, mais encore dans le monde des 
géodésiens, des physiciens et des météorologues. 
L'Académie des Sciences de Paris l'avait élu au 
nombre de ses membres correspondants en 1864; 
et il était membre d'honneur de toute une série 
de sociétés scientifiques étrangères. 
On conçoit que de pareils hommes, de Mallet 
à Plantamour, aient pu, en conséquence toute 
naturelle de leur rayonnement intellectuel, exer-
cer quelque influence dans tous les domaines où 
(Suite page 225). 
1) R. Gautier et G. Tiercy - « L'Observatoire de Genève, 
1772-1830-1930». 
2) On pourra consulter pour cela l'ouvrage de R. Gautier : 
« Le service chronométrique de l'Observatoire de Ge-
nève, Genève 1894 ». 
3) Trois minutes à Genève, deux minutes et demie à 
Paris. 
4) « Registre du Conseil », 13 septembre 1740. 
s) Il était aussi membre de la Royal Society de Londres. 
Il fut élu en 1772 membre csrrespondant de l'Acadé-
mie des Sciences de Paris. 
e) F. de Lalande. c Bibliographie astronomique ». 
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ils sont intervenus. Ce fut spécialement le cas 
de Plantamour (et de son collaborateur G. Célle-
rier) dans la chronométrie pratique. Dans ce do-
maine-là, comme dans les autres domaines de 
son activité, Plantamour avait tout examiné scru-
puleusement et tout pesé; il avait si bien jugé les 
choses de l'horlogerie que ses décisions ont été 
imitées dans d'autres pays. Nous reviendrons, 
aux n o s 3 et 4, sur les critères fondamentaux 
qu'il a établis pour déterminer simplement la 
valeur scientifique des chronomètres. 
Insistons pour l'instant sur une caractéristique 
de l'activité directoriale des chefs dont nous ve-
nons de parler. Comme il est naturel, des hom-
mes de cette envergure ont toujours pris la 
pleine responsabilité scientifique de tout ce qui 
se passait dans leur maison; ce fut notamment 
le cas de ce qui touchait à la mesure et à Ia 
conservation du temps. Ce principe de la res-
ponsabilité personnelle scientifique exclut toute 
idée d'un contrôle quelconque dans les problè-
mes de chronométrie. La chose va de soi; elle 
dérive de Ia nature même de ces problèmes. O n 
peut contrôler une mesure de longueur ou de 
poids; on ne peut pas contrôler une mesure de 
temps; le temps fuit et l'on ne revient pas en 
arrière; les conditions dans lesquelles une me-
sure de temps a été faite ne seront jamais re-
trouvées. C'est pourquoi la haute personnalité 
des directeurs de l 'Observatoire a été si précieuse 
pour la chronométrie genevoise; leur notoriété 
scientifique a engendré la confiance totale que 
l'on avait dans leur jugement. Ils se sont d'ail-
leurs toujours refusés à prendre en considération 
des motifs de nature commerciale; ils s'en te-
naient à l'observation purement scientifique. 
Cette attitude est restée celle de leurs succes-
seurs. Et nous pensons que c'est en s'y confor-
mant d'une manière rigoureuse et sans défail-
lance, que l 'Observatoire fut et reste en mesure 
d'aider Ie mieux l'horlogerie de précision. C'est 
en particulier de cette responsabilité personnelle 
scientifique que dérive la valeur incontestée des 
bulletins de marche délivrés par l 'Observatoire 
de Genève. 
Et si, tout au long du 18 m e siècle, et dans les 
dernières décennies, Ia « montre de Genève » a 
connu le succès, l 'Observatoire y est bien pour 
quelque chose. 
Il nous reste à voir maintenant sur quelle base 
les bulletins de marche sont délivrés. Nous le 
ferons dans les n o s 3 et 4. 
3. — Tout au début du service chronométrique 
de l 'Observatoire de Genève, liberté entière 
était laissée aux fabricants quant à la nature et 
à la durée des épreuves auxquelles ils deman-
daient de soumettre leurs chronomètres. Mais, 
de toute façon, le résultat de Ia comparaison des 
marches des pièces déposées avec la marche de 
la pendule fondamentale était noté sur un re-
gistre spécial; et les fabricants pouvaient obtenir 
des bulletins constatant la marche quotidienne 
des montres, avec toutes les indications néces-
saires. 
Ce régime de liberté a été conservé long-
temps; on le trouve encore avec Ie règlement 
de 1842, rédigé par Plantamour au début de sa 
direction; il avait des avantages et des incon-
vénients. Si, primitivement, les avantages l'em-
portaient, les inconvénients devinrent peu à peu 
fort gênants, lorsque le nombre des pièces dépo-
sées annuellement augmenta. Les fabricants eux-
mêmes demandèrent une modification fondamen-
tale du règlement du service chronométrique, 
afin que celui-ci précisât les exigences à imposer 
aux diverses catégories de pièces. Le nouveau 
règlement, préparé par E. Plantamour, a été 
officiellement adopté en 1874, et retouché en 
1879. Il introduisait quelques innovations d'im-
portance, qui ont été admises ailleurs par la suite. 
C'est ainsi qu'il créait des périodes thermiques 
de cinq jours chacune, ce qui était une amélio-
ration évidente. A l 'Observatoire de Neuchâtel, 
qui avait été établi en 1860 et qui était le seul 
lieu de comparaison des montres de poche à 
côté de l 'Observatoire de Genève, Ie règlement 
de 1877 disait à son article premier que les 
chronomètres seraient observés notamment du-
rant « deux semaines dans la position horizon-
tale, y compris un jour à l'étuve » ; et dans le 
règlement de 1895 qui a remplacé le précédent, 
l'article premier disait « deux semaines dans la 
position horizontale, y compris deux jours à 
l'étuve et à la glacière»; et cette disposition est 
restée valable jusqu'au règlement neuchâtelois 
de 1901. Le règlement genevois de Plantamour 
innovait donc en imposant cinq jours à la gla-
cière et cinq jours à l'étuve (sans compter les 
jours dits intermédiaires). 
Mais il innovait bien davantage encore en ce 
qui concerne le calcul de l'erreur de compensa-
tion, que nous examinerons plus loin. Il inno-
vait aussi en introduisant l'essentiel critère de 
l'écart moyen de la marche diurne. C'étaient là, 
pour l'époque, des idées nouvelles, dont l'esprit 
avisé de Plantamour avait prévu le succès, et 
qui ont été conservées. 
Nous nous proposons d'examiner spécialement 
dans ce numéro Ia méthode préconisée par Plan-
tamour pour exprimer l'erreur dite « de compen-
sation » lorsqu'on met en jeu trois périodes ther-
miques, comme c'est le cas pour les dépôts ordi-
naires depuis 1879; cette méthode constitue ce 
que nous appellerons le « procédé genevois ». 
C'était, nous l'avons dit, une innovation. Avant 
1880, le calcul de l'erreur de compensation se 
basait uniquement sur les marches aux deux 
températures extrêmes choisies, et cela tant à 
Genève qu'à Neuchâtel (7). Avec la méthode de 
Plantamour, on tenait compte d'une troisième pé-
riode thermique à température moyenne inter-
médiaire, équidistante des deux températures 
extrêmes, afin de pouvoir appréci?r l'erreur se-
condaire de compensation. 
Pour la bonne compréhension des choses, il 
sera utile de rappeler en quoi consiste le pro-
blème concernant la mesure de cette erreur. 
O n sait qu'un chronomètre muni d'un balan-
cier à compensation peut être réglé pour deux 
températures données: mais le réglage n'est pas 
valable pour les températures autres que celles 
choisies. Les erreurs de marche obéissent alors 
sensiblement aux règles de Dent : 
a) pour une température comprise entre les deux 
températures choisies, le chronomètre avance; 
b) pour toute température extérieure au domaine 
limité par les deux températures choisies, Ie 
chronomètre retarde. 
La traduction graphique de ces règles est ex-
primée par la courbe P1P2P3 de la figure (8), où 
les températures sont portées en abeisses et les 
marches en ordonnées (9). O n voit ainsi immé-
diatement qu'un bon chronomètre doit obéir aux 
deux conditions suivantes : 
1. L'inclinaison de la ligne P 1P 3 joignant les 
points correspondant aux deux températures 
choisies T1 et t3 doit être minimum, 
2. La flèche MP 2 parallèle à l'axe des m, et cor-
respondant à la température t2 équidistante 
de T1 et t3, doit être minimum. 
O n aperçoit facilement que l'expression de ε 
peut prendre une autre forme, parfaitement équi-
valente à (1), en décomposant celle-ci comme suit: 
Fig. 1 
C'est à rendre compte de la mesure dans la-
quelle ces deux conditions sont remplies que doi-
vent tendre les procédés d'observation d 'un ser-
vice chronométrique; le coefficient angulaire de 
Ia droite P 1 P 3 représente l'erreur primaire (ou 
moyenne) de compensation; la flèche représente 
l'erreur secondaire ; il est clair d'ailleurs qu 'on peut 
remplacer Ia mesure de la flèche MP 2 par la me-
sure du coefficient angulaire de Ia corde P 1P 2 (10). 
Le procédé genevois revient aux opérations 
élémentaires suivantes, où (E1, t2, i3) sont les trois 
températures moyennes choisies, (jti\, Tn2, m3) les 
marches moyennes des trois périodes correspon-
dantes, τ la moyenne arithmétique des trois tem-
pératures U et μ celle des trois marches nti : on 
divise la somme des trois valeurs absolues \m — μ| 
par celle des trois valeurs absolues \tt — τ | ; on 
obtient : 
Σ Im1 — μ| 
quotient toujours positif; c'est l 'erreur de compen­
sation pour un degré centigrade. 
O n remarquera que le point G dont les coor-
données sont τ et μ, est le centre de gravité du 
triangle P 1 P 2 P 3 . O n verra de même que τ se ré -
duit à t-\ et £3, ce qui est le cas normal ; dans ce 
cas, que nous considérons pour la suite de cette 
étude, le dénominateur de (1) est égal à (/3 — T1). 
(2) s = |c | + | G , P 2 | 
h - f, 
IMGj 
|c| + |MP 2 | 3 (f, - i,) ' 
" I 3 dans cette expression, la quantité c = . 
h — I1 
est le coefficient angulaire de Ia droite P 1 P 3 , qui 
représente Ia courbe de Ia marche qu'aurait un 
chronomètre idéal, réglé pour les températures Z1 
et £3, et dépourvu d'erreur secondaire; MP 2 est 
la flèche du segment de la figure (1). La forme (2) 
de ε a l'avantage de bien montrer que le coeffi­
cient de Plantamour rend compte, à lui seul, des 
deux erreurs de compensation, primaire et secon-
daire ; et il est bien facile, lorsqu'on a les valeurs 
de ε et c, de trouver séparément celle de M G ou 
MP2 , 
Remarquons que, dans l'expression (2) le quo-
tient qui constitue le second terme est un coffi-
cient angulaire, comme c ; la figure (2) montre en 
effet qu'on a : 
c — tgtù' , 
MG 
——— = tg ω . 
Il résulte de l 'étude précédente que le coeffi-
cient ε de Plantamour mérite bien l'importance 
qu'on lui attribue à Genève. Il faut d'ailleurs re-
relever qu'il a été adopté par la suite par plusieurs 
services chronométriques étrangers, qui ont pris 
Ie règlement genevois de 1879 pour modèle; ce 
fut le cas de 1 Observatoire de Kew (Teddington) 
en Angleterre en 1883, de l 'Observatoire de YaIe 
en Amérique en 1884, et de l 'Observatoire natio-
nal de Besançon en 1885 (11)· Ce coefficient ré -
pond parfaitement aux deux exigences du problè-
me de Dent , et il présente l 'avantage d'être très 
simple à calcurer. 
4. — Le calcul que nous venons d'étudier est 
utilisé pour l'établissement des bulletins de mar-
che des chronomètres, pour les dépôts ordi-
naires. 
Il sera maintenant particulièrement instructil 
d'exposer succinctement Ia méthode, préconisée 
par Plantamour et mise au point par G. Célle-
rier, qui a été appliquée dans les concours gene-
vois de compensation de 1883 et 1885. Ces con-
cours portaient sur quatorze périodes thermi-
ques, dont les treize premières servaient au 
classement (12). 
Il est essentiel de relever que, pour l'étude 
des résultats obtenus dans ces concours, l 'Ob-
servatoire n'a admis « a priori » aucune loi pour 
les variations de la marche en fonction de la 
température. C'était la sagesse même; car il est 
bien connu que la loi parabolique de Dent n'est 
qu 'une. règle empirique approchée; la parabole 
de Dent est la courbe qui correspond aux no -
tions employées dans la réduction, sur mer, de 
la marche des chronomètres. 
La considération de quatorze périodes ther-
miques permettait de dessiner fidèlement les 
diagrammes représentant les variations de marche 
des chronomètres déposés. Ces diagrammes n 'é -
taient pas tous simples; pour certains, se rappor-
tant aux spiraux en acier, la courbe se rappro-
chait plus ou moins d'une parabole; pour d 'au-
(Suite page 227). 
7) Où cette erreur s'appelait « variation par degré de 
température», et où ce calcul a subsisté officiellement 
jusqu'au règlement neuchâtelois de 1901. 
8) Une marche -f- indique une avance. 
°) Comme on le fait dans le service chronométrique 
organisé à Washington en 1914. 
10) Jusqu'en 1932, l'Observatoire de Besançon appliquait 
la forme (1) de £, comme à Genève et à Teddington ; 
depuis cette date, il applique la forme (2). 
") Les températures moyennes des périodes étaient: 5«, 
10», 15o, 20o, 25°, 30o, 35o, 30°, 25o, 20°, 15", 10<>, 5°; 
puis brusquement 35°. 
12) «Journal Suisse d'Horlogerie», 1885. 
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Fondée en 1815, la inaiosn Paul Buhré compte 127 
années d'existence. Temps d'expérience éloquent, plein 
de travail et d'efforts incessants pour l'amélioration, le 
perfectionnement de l'horlogerie. Une organisation tech-
nique et commerciale parfaite a permis, dès les débuts, 
de donner à cette maison un essor qui fit de la mar-
que « Paul Buhré » un nom universellement connu. 
Jusqu'en 1917, elle fut en outre Ie grand fournisseur 
de la Cour de Russie. 
Durant ces dernières années, Ia maison « Paul Buhré » 
s'est considérablement développée dans Ia chronomé-
trie et c'est ainsi qu'à côté des montres bracelet et de 
poche tous genres, des chronographes, elle fabrique 
des chronomètres de bord pour Ia marine et l'aviation 
et des chronomètres de marine petit format. 
Perfectionne, faire toujours mieux, tel est la devise 
de la maison « Paul Buhré ». Les bulletins de marque 
et les distinctions dont Ia maison est régulièrement 
l'objet dans les expositions horlogères et les concours 
chronométriques, particulièrement à l'Observatoire as-
tronomique de Neuchâtel, où chaque année le nom 
« Buhré » se classe parmi les premières Maisons suisses, 
attestent les hautes qualités techniques de ses produits. 
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très, la courbe était sinueuse, présentant des 
maximums et minimums secondaires. Il s'agis-
sait de chercher à représenter ces courbes par 
une équation. Posant la formule interpolatrice: 
m = A + Bi -(- O2 + Dt3 + 
où les coefficients A, B, C... étaient à déterminer 
par Ia méthode des moindres carrés, Céllerier 
est arrivé à la conclusion que la formule à trois 
termes : 
,„ = A -I- Ii/ - r C/2 
était pratiquement à retenir, et qu'il était inutile 
de conserver d'autres termes; cette formule ré-
duite rendait compte d'une manière satisfai-
sante des variations enregistrées, surtout pour 
les spiraux en acier. Cette conclusion expérimen-
tale rejoignait donc la loi simple de Dent, tout 
en mettant en évidence que cette loi parabo-
lique n'était qu'approchée. 
Pour l'analyse des résultats des concours, Cél-
lerier a montré comment il convenait de procéder 
pour établir le coefficient d'erreur primaire ε qu'il 
appelait coefficient d'erreur moyenne) et l'erreur 
secondaire de compensation (qu'il appelait écart 
moyen de la compensation moyenne). On trouve 
tous les renseignements sur ces calculs dans 
les deux rapports qu'il a publiés à ce sujet en 
1885 C13) et 1886 ( ,4). 
La méthode, préconisée par Plantamour avant 
sa mort, revient en résumé aux opérations sui-
vantes. On détermine tout d'abord une certaine 
droite δ, que Céllerier a appelé ligne de compen-
sation moyenne, de coefficient angulaire ε, et dont 
la définition exacte est la suivante : c'est une 
droite telle que la somme algébrique des diffé-
rences d'ordonnées entre celle-ci et la courbe 
effective de la marche soit nulle, et que la somme 
numérique de ces différences soit un minimum. 
ment neuchâtelois de 1901 pour établir la valeur 
de l'erreur dite résiduelle, se fait exactement 
comme il convient d'être rappelé pour l'écart 
moyen de la compensation moyenne du procédé 
Plan tamou r-Céllerier. 
Si, d'autre part, on utilise le calcul abrégé de 
Céllerier, on trouve que Ie coefficient angulaire « 
prend, dans le cas de trois périodes thermiques, 
la valeur c = , ce qui représente l'erreur 
Fig. 5 
Ln supposant les ordonnées successives équi-
distantes et Ia distance de l'une à la suivante 
infinitésimale, cette définition de δ revient à icette 
autre: la droite δ, limitée aux mêmes ordonnées 
extrêmes que l'arc de courbe, coupe celui-ci en 
deux points S' et S" situés de telle sorte que le 
segment central situé au-dessus de δ soit équi-
valent à la somme des deux segments situés 
au-dessous de la droite, et que la somme de ces 
trois segments soit un minimum (fig. 3). 
Le calcul peut se faire pour une courbe de 
degré quelconque supérieur à deux; mais, com-
me nous l'avons vu, Céllerier a reconnu que 
c'était pratiquement inutile, et qu'il suffisait de 
considérer une courbe parabolique du second 
degré. 
On peut effectuer, pour celle-ci, un calcul 
rigoureux. Mais c'est évidemment illusoire, puis-
que la parabole n'est qu'approchée. Et Célle-
rier a montré qu'on pouvait simplifier les opé-
rations et éviter l'application de la méthode des 
moindres carrés. Le calcul abrégé montre que 
la droite passe par deux points G' et G" 
dont il est facile de trouver les coordonnées. Le 
coefficient d'erreur primaire est ainsi déter-
miné rapidement; et la droite G' et G" est la 
ligne de compensation moyenne. 
Ensuite, on calcule l'écart moyen de la com-
pensation moyenne, qui représente l'erreur se-
condaire; c'est la moyenne arithmétique des 
différences numériques entre les ordonnées de la 
courbe et les ordonnées correspondantes de la 
droite δ, pour chacune des températures envi-
sagées. Le résultat est immédiat. 
Il est bien évident que cette méthode de Plan-
tamour-Céllerier peut être utilisée pour un nom-
bre quelconque de périodes thermiques. 
Demandons-nous, par exemple, ce qu'elle 
donne dans le cas ordinaire de trois périodes 
thermiques. On trouve sans difficulté que le 
coefficient angulaire ε de la droite δ , rigou­
reusement calculé par les moindres carrés, très 
peu différent de c, se confond avec le coefficient 
a, utilisé à l'Observatoire de Neuchâtel depuis 
1901 sous le nom de «coefficient thermique»; 
de même, la fin du calcul indiqué par Ie règle-
Hl3 — «I , 
primaire, soit dans le procédé genevois de 1879, 
soit dans le procédé de Washington de 1914. Au-
trement dit, Ia droite δ du procédé Céllerier de-
vient parallèle à la corde P1P3; elle passe d'ailleurs 
par Ie point G de coordonnées τ et μ de Ia figure 
(1), comme il est facile de Ie vérifier; et finale-
ment, on trouve que « l'écart moyen de Ia com-
pensation moyenne » est égal aux "/3 de la flèche 
MP2. On peut donc rattacher le procédé améri-
cain de IQI4 so!t directement au procédé gene-
vois de 1879, soit à celui de Plantamour-Céllerier 
de 1883, qui lui est équivalent dans le cas de trois 
périodes thermiques. 
Si nous résumons ce que nous avons exposé 
dans ces no s 3 et 4, nous constaterons que le 
nom de Plantamour se trouve à l'origine des 
critères les plus importants caractérisant les prin-
cipaux règlements chronométriques pour mon-
tres de poche; quant au calcul si discuté de 
l'erreur de compensation, il est partout effectué 
par l'un des procédés inaugurés par l'Observa-
toire de Genève, ou par une variante de l'un 
d'eux. 
Que cette réussite dans la théorie et la pra-
tique ait été utile et profitable aux horlogers 
genevois, c'est ce dont on ne saurait douter; il 
est évident qu'ils ont bénéficié de l'autorité de 
l'Observatoire et de ses directeurs. 
5. — Les successeurs de Plantamour ont suivi 
la voie tracée par leurs devanciers. Leur souci 
essentiel a continué d'être Ia recherche scien-
tifique. 
N'est-ce pas, par exemple, Emile Gautier (15) 
qui, jeune encore, assistant et ami de l'illustre Le 
Verrier à l'Observatoire de Paris, faisait de son 
côté, à titre de contrôle et sur le désir de Le 
\ errier lui-même, tous les calculs relatifs aux 
perturbations d'Uranus, et qui devaient aboutir 
à la fameuse découverte de la planète Neptune? 
Si bien que le professeur R. WoIf écrivait plus 
tard qu'Emile Gautier avait « droit à quelques 
rameaux des couronnes de lauriers qui furent 
tressées à son maître après la découverte de 
Neptune ». 
Le même Emile Gautier, novateur, fut dès 1868 
un des premiers à appliquer le spectroscope à 
l'étude des protubérances solaires. L'Observatoire 
conserve précieusement le petit spectroscope 
à vision directe d'Hoffmann dont il s'est servi, 
que Plantamour, alors directeur, avait mis à sa 
disposition, et que Gautier a utilisé jusqu'à sa 
mort en 1890; les figures qu'il a publiées dans 
les Archives ont été souvent reproduites par 
d'autres auteurs dans les ouvrages traitant du 
soleil. 
Ce sont là des exemples. II va sans dire que 
nous ne saurions songer à donner ici une liste 
des travaux publiés par l'Observatoire, d'Emile 
Gautier à la période actuelle, pas davantage que 
nous ne l'avons fait pour l'époque allant de 
Mallet à Plantamour. 
Nous nous bornerons à citer les principaux 
domaines qui ont retenu l'attention des astro-
nomes genevois. Nombreuses sont leurs con-
tributions aux recherches de mécanique céleste, 
de géodésie, de géophysique, de météorologie, 
d'astronomie solaire et stellaire, de photométrie, 
de spectroscopie, ou sur l'équilibre thermodyna-
mique des étoiles et leur évolution, sur la ther-
modynamique atmosphérique, sur les théories re-
lativistes. Il est entendu, d'ailleurs, que cet amour 
de la recherche scientifique n'empêcha jamais, 
bien au contraire, les directeurs d'accorder une 
attention constante aux choses de l'horlogerie 
de précision. 
ù. — Il convient d'ajouter que les directeurs 
de l'Observatoire de Genève ont souvent été 
secondés par des assistants et astronomes remar-
quables. Ce fut déjà Ie cas tout au début, dès 
1772, alors que J. A. Mallet avait pour aides 
MM. Jean Trembley et Marc Pictet, dont le se-
cond nommé devait lui succéder en 1790, et dont 
nous avons parlé au n° 2. 
Marc A. Pictet et Alfred Gautier bénéficiè-
rent de Ia collaboration de L. F. Wartmann, 
qui a construit de nombreuses cartes célestes, 
spécialement pour les trajectoires de comètes, et 
qui a participé les 13-17 décembre 1851, avec 
Ch. Marignac et le Général Dufour, à la répéti-
tion, dans Ia cathédrale de St-Pierre, de l'expé-
rience du pendule de Foucault faite peu aupara-
vant au Panthéon de Paris. 
En 1871, on trouve à l'Observatoire, en qualité 
d'assistant, Johann Palisa, qui devait être plus 
tard attaché à l'Observatoire de Vienne, et qui 
est connu par ses nombreuses découvertes de 
petites planètes. 
En 1872, il fut remplacé à Genève par son 
compatriote R. Schramm, qui retourna à l'Ob-
servatoire de Vienne en 1873, et devint ensuite 
directeur du service géodésique de l'empire aus-
tro-hongrois. 
De 1877 à 1883, on trouve, comme astronome-
adjoint, M. W. Meyer, connu par ses publica-
tions sur « La grande comète australe de 1880 », 
sur « La réfraction cométaire », et sur « Le sys-
tème de Saturne », et qui devint en 1883 direc-
teur de 1'« Urania-Sternwarte » à Berlin. 
Nous avons déjà parlé de G. Céllerier, qui 
s'est distingué par ses études sur les deux con-
cours de compensation de 1883 et 1885. 
Et parmi les collaborateurs les plus récents, il 
convient de citer Justin Pidoux, artronome de 
1890 a 1922, et Emile Schaer, astronome de 
1898 à 1926; Pidoux, qui entr'autres travaux, a 
déterminé à nouveau la latitude de l'Observa-
toire, s'est spécialement occupé de photographie 
astronomique; quant à Emile Schaer, on sait qu'il 
était un des. rares artistes-opticiens d'Europe, et 
que l'Observatoire lui doit plusieurs de ses ins-
truments. 
Il est clair que de tels collaborateurs n'ont pu 
qu'ajouter à l'autorité de l'institut auquel ils 
étaient attachés. 
7. — Que dire maintenant de l'équipement de 
l'Observatoire en instruments et appareils? Nous 
ne pouvons songer à en faire l'histoire; on trouve 
d'ailleurs tous les renseignements essentiels, jus-
qu'à la date de 1930, dans le livre que nous 
avons publié à l'occasion du centenaire du bâti-
ment actuel (16). 
Il est par contre plus indiqué de donner quel-
ques détails sur les enrichissements et perfection-
nements intervenus dans ces dernières années, 
en laissant de côté ce qui concerne notre succur-
sale de haute montagne au Jungfraujoch (17). 
Tout le monde sait aujourd'hui ce qu'est 
l'horloge parlante, installée à la fin de 1935. 
Chacun a eu l'occasion de demander le n° 16 du 
réseau téléphonique suisse (n° 16 partout, à 
Berne et à Zurich comme à Genève et Lau-
sanne), et d'entendre une voix bien timbrée ré-
pondre en indiquant l'heure, la minute et la di-
zaine de seconde. Chacun sait que cette admira-
ble réalisation est due à la Maison Brillié, de 
Paris, qui suivit les indications du professeur E. 
Esolangon, directeur de l'Observatoire national 
de cette ville. 
MaLs les auditeurs de notre pays ne savent 
pas tous que c'est à l'Observatoire de Genève 
que revient le mérite d'avoir tenté en Suisse, avec 
l'autorisation de l'Administration fédérale des 
téléphones, un essai de transmission de l'heure 
par la machine parlante Brillié. L'installation, 
faite à Genève en novembre 1935 avec le con-
cours du représentant de la maison Brillié, donna 
dès sa mise en marche de si remarquables résul-
tats, que l'Administration fédérale décidait de 
mettre en jeu deux machines, l'une parlant en 
français, à Genève, l'autre parlant en allemand, à 
Berne. C'est chose faite depuis le début de l'an-
née 1936; des amplificateurs placés dans toutes 
les vifles de Suisse, permettent d'entendre les 
indications de l'une ou l'autre de ces machines, 
qui sont toutes deux synchronisées par une des 
pendules de l'Observatoire de Genève. Chacune 
des deux installations comporte une jpendulette 
asservie, dont les «tops» donnent l'heure en 
général à moins de 1/10 de seconde près, c'est-
à-dire avec la même exactitude que tous les au-
tres services de diffusion de l'heure. L'appel peut 
se faire à n'importe quelle heure du jour et de 
(Suite page 229). 
13) « Mémoires de la Société de physique et d'histoire 
naturelle de Genève >, XXIX, 6. 
14) d i r ec t eu r d e 1882 à 1890. 
16) R. Gautier et G. Tiercy. — * L'Observatoire de Genève 
1772, 1830-1930. 
,e) Construite et équipée entre 1930 et 1938. 
w) Pour plus de détails, voir un article que nous avons 
publié à ce sujet dans le < Bulletin technique de l'Ad-
ministration fédérale des Téléphones », 1940. 
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Les montres 
ORIS & NOVORIS 
sont connues depuis longtemps comme étant très résistantes. 
L'usine fabrique toutes ses fournitures, y compris boîtes, 
c a d r a n s e t a c c e s s o i r e s d a n s ses p r o p r e s a te l ie rs . 
Sa dernière création : 
> • 
Le réveil ORIS 
Montres-bracelets 
5' / / ' , 6 3/«", 8 V , 9 3 V, 10 V2", 13" 
Montres de poche 16", 18", 19" 
ORIS WATCH CO. S. A. HOLSTEIN (SUISSE) 
L'assurance-chômage en 1941 
II ressort du rapport de gestion du Département 
fédéral de l'économie publique <pii vient d'être approu-
vé par le Conseil fédéral qu'à fin décembre 1941. on 
comptait 201 caisses d'assurance-chômage reconnues 
par la Confédération, soit une de moins (pie l'année 
précédente. Cette diminution est duc à la fusion de 
deux caisses syndicales. Elles se répartissent en 66 
caisses publiques, 35 caisses syndicales et 100 caisses 
paritaires. Ces caisses groupaient ensemble, à fin 
décembre 1941, 524.800 assurés, contre 528.488 à fin 
1940. Cette réduction tient avant tout à l'exclusion de 
l'assurance des chômeurs d'un âge avancé qui ont 
été mis au bénéfice de l'aide aux chômeurs âgés. La 
situation favorable du marché du travail, le service 
militaire, l'affectation de la main-d'œuvre à la culture 
des champs et aux travaux d'intérêt national ont tem-
porairement affaibli chez les travail leurs le désir de 
s'assurer et ont, de ce fait, induit un certain nombre 
d'entre eux à quitter leurs caisses dans les cantons 
où l'assurance obligatoire n 'a pas été introduite. 
Les indemnités de chômage servies par les caisses 
au cours de l'année 1941 atteignaient pour le chô-
mage complet ou partiel 12,4 mill. de fr. en chiffre 
rond. C'est là une diminution de 7,1 mill. de fr. La 
moyenne générale des indemnités servies en 1941 est, 
par assuré, inférieure aux chiffres notés pour les 
douze dernières années; les dépenses des caisses cor-
irespondent à peu de choses près aux totaux des années 
1926 à 1929. Les indemnités de chômage ont été 
servies avant tout aux ouvriers du bâtiment pour les 
périodes de mauvais temps, aux travailleurs de diver-
ses branches d'industrie qui, à la suite du manque de 
matières premières, ont dû chômer partiellement et 
aux militaires sans travail qui, en vertu d'arrêtés du 
Conseil fédéral datant de 1940, ont pu être indemnisés 
pendant les 14 jours suivants leur licenciement. 
La Confédération a alloué aux caisses, à raison des 
indemnités servies par elles en 1941, une subvention 
globale d'environ 3 millions de fr. 
Pas de rédaction de taxes postales 
Le rapport de gestion du Département fédéral des 
postes et chemins de fer qui vient d'être approuvé par 
le Conseil fédéral, prend position au sujet d'un postulat 
.déposé il y a quelques années déjà et se rapportant à 
la réduction des taxes postales. Il souligne que l'indice 
du coût de la vie, qui passa de 158 en 1930 à 138 
en 1935 est monté à 185 (décembre 1941). Les taxes 
postales actuelles, comparées à cet indice, sont par-
tiellement inférieures aux taux de 1914. D'autre part, 
les frais d'exploitation de l'administration des postes 
augmentent constamment depuis la guerre. Les motifs 
justifiant une réduction des taxes postales n'existent 
ainsi plus. II n'y a pas lieu d'admettre cpie les cir-
constances changeront au cours des prochaines années 
à un point tel que cette question redevienne actuelle. 
Et voilà! Le public ne pourra que s'incliner tout 
en constatant que l'administration a mis du temps 
pour répondre à cette demande de réduction des 
taxes faite en f930. Il est bien évident qu'aujourd'hui, 
il ne saurait en être question. Il faut attendre le retour 
à des conditions normales. 
PIGNONS EN TOUS GENRES 
AVEC ET SANS PIVOTS LEVÉS - PIGNONS BRUTS EN STOCK 
POUR M A G A S I N S DE F O U R N I T U R E S ET G R O S S I S T E S 
P I V O T A G E - E X P O R T A T I O N 
S A M U E L L E C O U L T R E , L c S e n t i e r <snisse) 
ANCIENNE MAISON ULYSSE LE COULTRE 
Fondée en 1833 OUTILLAGE MODERNE Téléphone 8.56.29 
Fabrique de pierres d'horlogerie 
F. BLASER, Re igo ldswi l /BM 
Spécialité : 
Pierres de balanciers bombées à trous olives. 
Dépt. Rhabillage: Coffrets de pierres assorties, 
Potences avec outillage complet. 
CONTRE-PIVOTS 
QUALITÉ - PRÉCISION 
EMBOUTISSAGE - COQUERETS - PLAQUES 
f. 1flassy> & fils 
ORIENT (Vallée de Joux) Tél. 8.56.51 Fondée en 7??? 
Vis et décolletage 
Pivotages d 'échappements 
e n loua g e n r e · 
en toutes qualités et toutes grandeurs 
S p é c i a l i t é s t Axes de balanciers - Tiges d'ancre -
Visserie - Goupilles, etc. 
Affentranger, Haas & Plattner S. A. Niederdorf 
Tél. 7.00.36 (Bâle-Camp.) 
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la nuit. Cela explique l'énorme succès que rem-
porta tout de suite l'Horloge parlante, non seu-
lement auprès des horlogers, mais encore auprès 
du grand public. Il est juste que ce dernier sache 
que c'est à l 'Observatoire de Genève que l'on 
doit d'avoir tenté cette expérience en Suisse, et 
que l'heure indiquée par Ia machine est celle 
conservée par une des pendules de cet Obser-
vatoire (13) Cette innovation, au succès éclatant, 
dont l'Administration fédérale des Téléphones 
ne peut que se féliciter et dont bénéficie toute 
la collectivité helvétique, a entraîné, à l 'Obser-
vatoire même, quelques améliorations. 
Nous avons tout d 'abord transformé les con-
nexions de notre réseau intérieur de manière à 
pouvoir mettre dans le jeu de l'Horloge parlante 
l'une ou l'autre de trois de nos pendules. Quel-
ques mois plus tard, l 'Administration des Télé-
phones décidait de nous fournir de son côté une 
nouvelle pendule, sortant de la Maison Zénith; 
le service de l'heure parlée compta dès lors qua-
tre pendules directrices à sa disposition. 
Mais ce n'est pas tout. Les pendules dont il 
vient d'être question sont des pendules d'usage 
à l'air libre. Nous ne pouvions évidemment pas 
envisager de mettre directement dans ce jeu nos 
pendules fondamentales sous cloches, à tempéra-
ture et à pression constantes. Mais, dans l'idée 
d'améliorer encore Ie service de diffusion de 
l'heure ,nous avons décidé de transformer une 
ancienne pendule de Gutkaes, de l'empierrer et 
Ia mettre sous cabinet étanche, et de l'incorporer 
dans le service de l'Horloge parlante. L'empier-
rage a été fait par les soins de l'Ecole d'Horlo-
gerie de Genève; tandis que l 'Observatoire a 
procédé, par ses propres moyens, à l'installation 
et à l'équipement du cabinet à cloche. C'étaient 
là, pour nous, une intéressante expérience; elle 
est en cours, la pendule rénovée étant encore 
en observation. 
Il convient d'ajouter que l'Observatoire verra, 
dans un avenir prochain, son jeu de pendules 
de précision enrichi par l'installation d'une hor-
loge d'un type nouveau en vase clos, conçue et 
construite par M. A. Epitaux, et qui portera 
le nom de son fabricant; il s'agit là d'un pendule 
libre sous pression constante, associé à une hor-
loge asservie faisant fonction d'horloge princi-
pale. 
Toutes ces innovations concernent le service 
de l'heure de l'Observatoire, de même que la 
construction, en 1934, d'une nouvelle mire méri-
dienne Nord située à 2 Va m. seulement du bâti-
ment, dans Ie parc. 
11 est bien évident que d'autres améliorations 
encore sont désirables dans ce service. O n sait, 
par exemple, que tous les astronomes ont le souci 
d'augmenter le plus possible la précision des ob-
servations méridiennes. Il s'agit d'éliminer les 
causes d'erreur qui subsistent malgré le système 
d'enregistrement automatique au chronographe 
des passages d'étoiles. Ces causes d'erreur pro-
viennent de la construction de l'instrument, de 
la disposition mécanique des parties de celui-ci, 
des flexions, des inégalités thermiques, et aussi 
des réfractions latérales et des irrégularités ca-
pricieuses de l'atmosphère. Ces écarts sont-ils 
sensibles? C'est probable; mais il est difficile de 
les déceler systématiquement. 
En ce qui concerne l'équipement méridien ac-
tuel de l'Observatoire, il ne saurait être question 
de procéder à des modifications importantes dans 
la construction de l'instrument; mais il serait 
désirable, par exemple, de chercher à améliorer 
l'équilibre thermique entre l'air du local et l'air 
extérieur; ou encore de chercher à éliminer 
l'influence de l'imperfection des tourillons sur les 
indications du niveau à bulle et sur Ia collima-
tion. Il y a, sans doute, dans ce domaine, des 
perfectionnements à réaliser chez nous, comme 
partout ailleurs; ce sont là des problèmes géné-
raux; mais ils sont plus importants pour l'astro-
nome et le géodésien que pour l'horloger. 
Les améliorations énumérées plus haut, et dont 
a bénéficié notre service de l'heure, ne sont pas 
les seules qui soient intervenues à l 'Observa-
toire depuis 1930. Notre collection d'instruments 
astronomiques, notamment, s'est enrichie, grâce 
à des dons, de plusieurs pièces optiques de 
grande valeur, dont les plus importantes sont 
trois miroirs de Schaer, non encore montés mé-
caniquement: un miroir sphérique de 30 cm. de 
diamètre, un miroir plan de laboratoire de 50 
cm de large, et un miroir parabolique de 40 cm 
de diamètre, percé au centre, et à très courte 
distance focale (92 cm.). Cela représente de 
nombreuses expériences futures et de nouveaux 
travaux à organiser. 
C'est aussi dans l'espoir de provoquer de nou-
velles recherches scientifiques que le directeur 
actuel, qui a l 'honneur d'enseigner l'astronomie 
à l'Université de Lausanne en même temps qu'à 
Genève, a pris ces dernières années, à côté de 
ses collègues M. le professeur S. May et M. le 
Dr. P. Mercier·, une part active aux études faites 
par une commission spéciale ,avec l'approbation 
et l'appui des autorités vaudoises cantonales et 
municipales, et qui doivent avoir pour conclu-
sion l'installation d'un observatoire universitaire 
à Lausanne, doté de trois beaux instruments(18). 
C'est encore dans l'espoir de suggérer de nou-
veaux travaux que la station astronomique du 
Jungfraujoch a été créée après 1930. 
Nous pouvons donc clore cet exposé en cons-
tatant que l'Observatoire a maintenu fidèlement 
sa tradition: faire de la science, perfectionner la 
technique des opérations et apporter le bénéfice 
de son autorité à l'horlogerie de précision. 
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Quelle est la fabrique d'horlogerie qui cherche 
JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU 
sérieux, énergique, connaissant à fond tous les rouages 
des parties commerciales et fabrication et disposant de 
bonnes connaissances linguistiques. Certificats à disposi-
tion. — Faire offres sous chiffre P 3560 J à Publicitas Neu-
châtel. 
O n cherche à acheter d'occasion ou neuf 
1 machine à retoucher les 
montres de marque 
Thomas & Gibbs 
Faire offres sous chiffre J 4347 Q à Publi-
. citas, Bienne. 
1β) La partie de maçonnerie du bâtiment a été faite en 
automne 1941. 
L'équatorial de Planlamour de !"observatoire de Genève 
Voyageur 
Jeune homme capable, énergique, français, allemand, 
très bien introduit auprès de Ia clientèle horlogère cherche 
à s'adjoindre bonne représentation de branches annexes. 
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acier. 11 V2 biseaux é t a n c h e chromées fond 
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Faire offre sous chiffre J 21212 U à 
Publicitas S .A. Bienne. 
PREPARA6ES ET PERÇAGES 
sont demandés en 2"»= qualité, rouge foncé. Joindre 
échantillon avec prix. 
A V E I V D R E t rebuts de perçages pour le grandissage. 
Faire offres sous chiffre P 3560 J à Publicitas Bienne. 
Manufacture d'horlogerie engagerait pour épo-
que à convenir jeune 
TECHNICIEN-HURLOGER 
au courant de la fabrication des fournitures. 
Ecrire sous chiffre U 2 1 1 7 3 U à Publicitas 
Bienne d 'une manière détaillée et en joignant 
photo qui sera retournée. 
230 F E D E R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E N0 21. — 28 Mai 1942 
La maison de confiance 
pour montres Roskopf 
51A'" 73W", S3W", 10V2" et 13' 




Bâle- Campagne Téléphone 7-54.46 
BtHQUE CAITOHAlE HEUCHATELOISE 
SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL 
SUCCURSALES : LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE 






% £ ^ P = Ï ^ % (Suisse,) 
Sfcï$$££<S WSeitrtiiiêjilififtiiMêMsii/isM 
' ' / f Y v ^ L^ ·' 6^ Compteurs 
Il / O J W c ^ ^ ^ ^ " cp ^1 toutes gcandeucs et tous g e n r e s 
·. K^ L^U-- P&nons d'échappements 
%>^—... ,^" ' à pivots levés 
TELEPHONE β.:,7.0ΐ. PRECISIOrI. LIVRAISONS RAPIDES 
II 
N° 21. — 28 Mai 1942 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 231 
A propos d'almanachs 
Historique 
Explicat ion de quelques t e r m e s mys t é r i eux 
Avant-propos. 
Ces braves almanachs! Avec quel plaisir nous 
les voyons paraître chaque année. Plaisir un peu 
teinté de mélancolie, il est vrai, puisque leur 
présence nous annonce que l'année est à son 
déclin, que la nature entière va s'endormir, les 
oiseaux s'en aller bien loin, les arbres perdre 
leurs feuilles brunies, et Ia neige, tapis immaculé 
et monotone, recouvrir prés et bois, jardins et 
maisons. Les almanachs arrivent à cette époque 
de l'année où les jours raccourcissent, où les 
soirs commencent de plus en plus tôt, invitant 
les humains à se réfugier chacun chez soi, dans 
les chambres chauffées. Adieu les sports d'été, 
adieu la vie au grand air. L'automne se meurt, 
l'hiver va venir! 
Pourtant, à côté de cette évidente mélancolie 
de l 'année qui s'en va, nos bons vieux almanachs 
nous apportent tout de même une bonne somme 
de plaisirs. Ils sont de vieux compagnons, sou-
vent d'un âge plus que vénérable, qui nous visi-
tent chaque année, que nous attendons, et qui 
sont chaque fois fidèles au rendez-vous. Pour les 
uns même, cette visite annuelle se poursuit de-
puis plusieurs siècles. 
Avez-vous remarqué combien les éditeurs d'al-
manachs prennnent de soin à les présenter tou-
jours sous la même couverture, vieillote, naïve, 
désuète, à les affubler des mêmes titres anciens, 
un peu prétentieux, dans le même style que tou-
jours, sous le même habit suranné? C'est là, 
pour beaucoup d'entre nous, ce qui fait une 
grande partie de leur charme, car on aime, dans 
notre siècle fiévreux et remuant, à se reposer de 
temps à autre en s'évadant dans un coin de 
passé, ce passé qui fait surgir en nous tant de 
souvenirs de notre propre enfance! 
N'avez-vous pas souvent, peut-être, un peu 
inconsciemment, accordé une pensée de recon-
naissance à ces mêmes éditeurs, parce que, mal-
gré l'évolution continuelle de toutes choses, ils 
nous présentent toujours, dans la première partie 
de nos almanachs, les tableaux des mois de l'an-
née avec les mêmes vignettes qui déjà, enchan-
tèrent jadis nos yeux et nos imaginations enfan-
tines: le patinage de janvier, le baptême de 
février, l a plantation d'un arbre de mars, le se-
meur d'avril, la fenaison de juillet, la vendange 
d'octobre, la chasse de novembre, et les autres! 
Les almanachs nous indiquent, chose précieuse, 
le temps qu'il fera dans à peu près dix-huit mois: 
neige en janvier, bourrasques en mars, chaleur en 
E" lillet, brouillard en septembre, froid en décem-re. Nous Ie savons déjà, mais nous sommes 
heureux de le lire afin d'en être encore plus 
persuadés. Π arrive souvent qu'un almanach se 
trompe dans ces prévisions du temps à longue 
échéance, qu'il pleuve un jour où il prévoyait le 
soleil, et que votre femme avait choisi pour faire 
sa lessive. Mais ils ont, malgré tout, de fidèles 
lecteurs et disciples, qui consultent avec grand 
sérieux ces prévisions et, si elles ne correspon-
dent pas à la réalité, sont enclins à penser que 
ce n'est pas l'almanach qui s'est trompé, mais 
bien Dame Nature! 
Un peu d'histoire. 
La coutume de publier des almanachs est très 
ancienne. Aussitôt que les peuples ont possédé 
quelques notions d'astronomie, ils ont eu des 
almanachs. O n en trouve dès la plus haute anti-
quité, chez les Chinois, chez les Indiens, les 
Egyptiens et les Grecs; les Romains, eux, les ap-
pelaient « fastes ». Ce mot, tiré du latin « fastus », 
de « fas », signifiant « ce qui est permis ». D e là 
viennent les termes de « jours fastes », favorables 
à l'accomplissement de certaines affaires, et Ie 
contraire, « jours néfastes ». 
Dans tous les pays chrétiens, les almanachs 
furent d'un usage général. Avant l'invention de 
l'imprimerie, on les affichait sur les places, on les 
copiait dans les livres d'église, où ils servaient à 
indiquer les époques des grandes fêtes religieuses. 
O n faisait aussi des « calendriers perpétuels », 
qui pouvaient être consultés pendant très long-
temps, car l'usage des almanachs annuels ne 
remonte pas au-delà du X V I e siècle, où l'on voit 
Rabelais publier « l'Almanach pour l 'année 1533, 
calculé sur le méridional de la noble cité de 
Lyon», ainsi que ceux de 1535, 1548 et 1550. 
Les rédacteurs des premiers almanachs impri-
més fuient astrologues et médecins. En cette 
double qualité, ils ajoutèrent aux observations 
purement astronomiques, diverses prédictions re-
latives aux changements de température et aux 
événements politiques, ainsi que des conseils, que 
nous considérons aujourd'hui comme un peu 
ridicules, sur les jours fastes ou néfastes pour 
certaines opérations. 
En France, sous le règne de Henri II, c'est le 
célèbre astrologue Nostradamus qui commença, 
aux applaudissements de la cour, la publication 
de ces almanachs chargés de prédictions haute-
ment fantaisistes. 
Ces livres se répandirent partout; mais les 
indications utiles qu'ils contenaient se trouvaient 
ainsi étouffées sous un fatras de rêveries absur-
des; car, ô grandeur de la bêtise humaine d'au-
trefois (et de nos jours jours aussi), plus les 
oracles étaient obscurs et les prédictions sinistres, 
plus l'almanach avait de succès. 
En Allemagne, avant l'invention de l'imprime-
rie, l'almanach s'enseignait dans les écoles, on 
l'y faisait apprendre par cœur. L'un des plus 
déplorables, en plein X \ IIe siècle, fut l'almanach 
de Matthieu Laensberg, dont le plus ancien 
exemplaire connu porte la date de 1636. Mé-
lanchton, ami et disciple de Luther, réforma ces 
almanachs primitifs. Ce fut le premier pas dans 
une voie d'amélioration; l'almanach ne fut plus 
seulement une indication des divisions astro-
nomiques et conventionnelles du temps, il sut se 
créer une autre importance, en contribuant puis-
samment à l'instruction du peuple. 
Ct; fut aussi pour combattre l'influence fâ-
cheuse de l'almanach de Laensberg, qu'un siècle 
plus tard, on publia le « Bon Messager boiteux 
de Bâle en Suisse ». Celui de 1788, par exem-
ple, contient un résumé curieux de la situation 
de l'Europe, des notices sur les mœurs des con-
tées lointaines, d'excellents conseils d'hygiène, 
et bien d'autres choses intéressantes et instruc-
tives. Cet almanach ne tarda pas à obtenir une 
vogue immense, et contribua singulièrement, sans 
toutefois rompre entièrement avec les préjugés 
populaires, à faire pénétrer chez les habitants des 
campagnes des idées plus saines et un certain 
nombre de notions utiles. 
C'est ainsi qu'en France aussi, on voit appa-
raître, au XVIII e siècle, des almanachs qui par-
lent au peuple de réformes politiques, de décou-
vertes agricoles, etc. 
Comme ce genre de publications, en s'adres-
sant à tout le monde, exerçait une certaine in-
fluence sur une grande partie de la population, 
plusieurs gouvernements crurent bien faire en 
s'en réservant le monopole; les almanachs étaient 
même assujettis au « timbre » ! Rien de nouveau 
sous le soleil! 
En France, l'autorité fit publier l'Almanach 
National qui, sous le nom d'Almanach Royal, 
parut pour la première fois en 1679; alors, il ne 
contenait, outre quelques prédictions et les pha-
ses de la lune, que le départ des courriers, les 
fêtes du palais, les principales foires du royaume 
et les villes où l'on battait monnaie. Dès l'avè-
nement de Louis XIV, l'almanach contint, en 
plus, les naissances de princes, les noms des per-
sonnages importants du clergé, de la robe, de 
l'épée, etc. 
Au cours des années, et selon les nombreuses 
vicissitudes de la vie politique de la nation fran-
çaise, le titre de cette publication connut de 
fréquentes modifications, devenant purement 
« national », sous Ia République, « royal » ou 
« impérial » sous les diverses monarchies. 
De nombreux gouvernements étrangers imitè-
rent successivement l'exemple donné par le Roi-
Soleil, et dès la fin du XVIII6 siècle, il n'y eut 
pas de si petit prince d'Allemagne qui n'eût 
aussi son Almanach d'Etat, imprimé avec privi-
lège et autorisation de la cour. 
N'oublions pas l'un des plus connus, l'Alma-
nach de Gotha, qui, publié dès 1763, contenait 
(et contient encore, si je ne fais erreur) la généa-
logie des souverains et des princes de l 'Europe, 
un annuaire diplomatique très étendu, une chro-
nique politique détaillée et bien d'autres rensei-
gnements intéressant les cours et les gouverne-
ments. 
Depuis lors, Ia manie de créer des almanachs 
devint générale. Vers le milieu du X I X e siècle 
en France, par exemple, chaque parti politique 
voulut avoir son propre almanach annuel. C'est 
ainsi que l'on vit paraître l'Almanach Populaire, 
l 'Almanach Phalanstérien, l'Almanach Icarien, 
l'Almanach Napoléonien, etc. Les milieux reli-
gieux subirent aussi la contagion, et donnèrent 
naissance à l'Almanach Protestant, l'Almanach 
du bon Catholique, l 'Almanach des bons Con-
seils, etc. Les diverses classes humaines, les arts, 
les professions, ne restèrent pas en arrière, et 
l'on put acheter l 'Almanach littéraire, l'Almanach 
chantant, l'Almanach pittoresque, l'Almanach 
pour rire, l'Almanach comique, l'Almanach luna-
tique, celui du Laboureur, du Jardinier, de l 'Api-
culteur, etc. 
De nos jours, la fièvre des nouveaux alma-
nachs est encore vivace; en France, par exemple, 
presque tous les grands journaux ont le leur, et 
bien des sociétés, en Suisse aussi, on t voulu pu-
blier leur almanach. Mais on aura beau faire, 
toutes ces nouvelles publications ne détrôneront 
jamais les vrais, les vieux almanachs, à commen-
cer par nos vénérables « Messagers Boiteux » qui, 
eux, ont vraiment acquis chez nous droit de 
cité par leur grand âge et leur valeur historique. 
Termes mystérieux, choses simples. 
Les almanachs, du moins les vrais, ceux qui 
ont « des aïeux », sont parsemés, dans leur pre-
mière partie, de termes spéciaux, qui ne sont en 
général compris que de rares initiés, et à l'égard 
desquels le commun peuple professe un respect 
religieux, comme pour tout ce qu'il ne comprend 
pas. Même dans la classe cultivée, il arrive que 
l'on attache à ces mots inaccoutumés un sens 
mystérieux, et l'on n'aurait pas l'idée d'en cher-
cher l'explication, tant on est persuadé qu'elle 
doit être compliquée. Ce n'est pourtant pas le 
cas, et nous allons passer en revue les plus im-
portants de ces termes, en essayant de les expli-
quer le plus clairement possible. 
Nous passerons rapidement sur la partie des 
almanachs concernant les mouvements des as-
tres, soleil, lune, planètes. Ils sont représentés 
chacun par des signes spéciaux, dont la signi-
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Registre du Commerce 
28/4/42. — La raison sociale Fabrique d'Horlogerie 
SoIv S.A. (Lhrenfabrik SoIy A. G.) (SoIy Watch Co. 
Ltd.), à Bienne, a transféré son siège à Ncuchâtel, 
conformément à la décision prise par l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires le 23 avril 
1942. Les statuts datent du 4 septembre 1941. Cette 
société a pour but la fabrication et Ic conuiicrce 
d'horlogerie. Elle peut s'intéresser à toute affaire 
composé de 50 actions, au porteur, de 10OO fr. cha-
simiîaire. Le capital social est de 50,000 fr. 11 est 
cune, entièrement libérées. Lors de sa constitution, 
la société a repris de Walter Vuilleumier à Tramelan-
Dessus, -l'actif et le passif d esa fabrication d'horlo-
gerie pour 6600 fr. Les publications de la société 
seront faites dans la Feuille officielle suisse du com-
merce. Lc conseil d'administration se compose de 1 
à 3 membres; acgtuelbneent il se compose d'un seul 
membre: René Froidevaux, du Noirmont, à Ncuchâ-
tel. La société est engagée vis-à-vis des tiers par Ia 
signature individuelle de l'administrateur. Bureaux: 
Rue des Saars 56. 
11/5/42. — Suivant constat authentique du 8 mai 1942, 
il résulte que l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de même date d'Audux S. A., ayant 
son siège au Locle, α décidé la libération du mon-
tant intégral du capital-social jusqu'ici non versé, 
soit 40 o/o représentant 20,000 fr. Le capital social est 
de 50,000 fr., divisé en 50 actions au porteur de 
1000 fr. chacune, ainsi entièrement libérées. Edith 
Maridor-Beyner n'est plus administratrice de la so-
ciété; sa sginature est radiée. A été désigné en qua-
lité d'administrateur Charles-Ami Maridor, de Fenin-
Vilars-Saules, au Locle. La société est engagée en-
vers les tiers par la signature d'un administrateur. 
22/4/42. — Georges Farine, fabrication d'horlogerie 
soignée, à La Chaux-de-Fonds. Les bureaux sont 
actuellement rue Numa Droz 59. 
23/4/42. — Ch. Avranzino, à Genève. Le chef de Ia 
maison est Charles Awanzino, de Genève, à Vey-
rier. Fabrication de bijouterie et d'émaux. Rue de la 
Coulouvrenièrc 13. 
27/4/42. — La raison sociale Manufacture des Montres 
Pierce S.A. (Picrcc Chronograph & Watch Factories 
Ltd.), ayant son siège principal à Bienne et une 
succursale à Moutieip, a nommé comme nouveau mem-
bre du conseil d'administration Arthur Lovioz, de 
Bâle, à Binningen (Bâle-Campagne), lequel engage 
également la succursale de Moutier par sa signature 
individuelle. 
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Tout au plus expliquerons-nous ici quelques 
termes astronomiques. L'almanach nous indique 
souvent que la lune est à son apogée, ou à son 
périgée. Le premier mot, « apogée » (du grec 
apo = loin de, et gê = terre) veut dire que Ia 
lune est à sa plus longue distance de nous. Le 
mot périgée, indique exactement Ie contraire. 
En ce qui concerne le soleil, on peut lire aussi 
les termes d'aphélie ou de périhélie. Ce sont 
les mêmes que ci-dessus, mais avec cette dif-
férence qu'il s'agit ici de la distance de la terre 
au soleil. Aphélie, de apo = loin de, et hélios = 
soleil. Le mot « périhélie » indique, au contraire, 
notre plus courte distance au soleil. 
Les astronomes nous disent, par exemple, que 
le soleil est à son aphélie au mois de juillet; 
c'est à cette date que nous en sommes le plus 
éloignés. Cette constatation nous étonne au pre-
mier abord, puisque cette époque est la plus 
chaude de l'année, mais nous le comprenons 
ensuite, quand nous savons que les rayons du 
soleil nous arrivent, alors presque verticalement, 
tandis qu'au mois de décembre, période du péri-
hélie, Ie soleil est plus près de nous et nous 
avons pourtant plus froid, parce que ses rayons 
sont obliques. 
Il y aurait encore bien d'autres termes à expli-
quer dans. la partie purement astronomique du 
calendrier, mais cela nous entraînerait trop loin. 
Abordons donc un autre ordre de mystères. 
Lc comput ecclésiastique. 
Quand nous ouvrons un almanach, nous 
voyons, ordinairement à sa première page, une 
petite colonne de chiffres, surmontée de ce 
titre, « comput ecclésiastique ». Que signifie donc 
ce terme de « comput »? Un simple diction-
naire nous renseignera: «comput» (du latin 
computare, compter). 
Il s'agit donc d'un compte, autrement dit d'un 
calcul, et ce calcul est « ecclésiastique », c'est-à-
dire qu'il est utile à l'église. 
En un mot, il s'agit simplement de calculs, 
permettant aux autorités ecclésiastiques (de l'égli-
se catholique romaine) de trouver chaque année 
sur quel dimanche doit tomber la fête de Pâques, 
de laquelle découlent les autres fêtes principales, 
Vendredi-Saint, Ascension, Pentecôte, etc. 
Dieu, nous dit la Bible au chapitre 13 du Lévi-
tique, ordonna aux Juifs de célébrer la Pâques, 
c'est-à-dire l'anniversaire de leur sortie d'Egypte, 
le premier mois israélite, et le soir du 14me jour. 
Or, les mois des juifs étant «lunaires» (mois de 
28 jours, durée d'une révolution de la lune), on 
nommait chez eux « premier mois » celui dont 
le 14me jour, date de la pleine lune, tombait au 
jour de l'équinoxe du printemps, ou immédia-
ment après. 
L'église primitive, observant l'année « solaire » 
(comme nous, 12 mois de 28, 30 et 31 jours), 
voulut cependant rester le plus près possible 
de cette règle et décida, au Concile de Nicée, 
en l'an 325, que la fête de Pâques serait doré-
navant célébrée, non Je 14me jour ou celui de 
la pleine lune, mais le dimanche d'après, lorsque 
cette pleine lune arrive le 21 mars ou après cette 
date. De cette façon, la fête de Pâques ne doit 
jamais arriver plus tôt que le 22 mars. Elle n'ar-
rive, non plus, jamais plus tard que le 25 avril, 
car si la pleine lune tombe sur le 20 mars, ce 
n'est pas celle-là qui comptera, mais la suivante, 
celle du 18 avril. Et si ce 18 avril est un diman-
che, Pâques ne pourra avoir lieu que le diman-
che suivant, soit le 25 avril. 
Le Nombre d'or. 
Méton, célèbre astronome d'Athènes, décou-
vrit, dit-on, en l'année 432 avant J . -C, qu'après 
un cycle de 19 années, les nouvelles et pleines 
lunes revenaient exactement à la même date 
du mois. Cette découverte parut si importante 
aux Athéniens que, chaque année, on grava dans 
les places publiques, et en lettres d'or, le nom-
bre de l'année de ce cycle lunaire. C'est pour-
quoi on l'appela le « nombre d'or », et cette dé-
nomination s'est conservée jusqu'à nos jours. La 
première année du cycle était marquée du chif-
fre 1, la deuxième, du chiffre 2, la troisième, 3, 
et ainsi de suite jusqu'à 19, après quoi l'on re-
commençait. 
Pour trouver le nombre d'or d'une année 
quelconque, le moyen est bien simple. On ajoute 
1 au millésime de l'année en question, on divise 
ce total par 19. Le résultat de la division indi-
que combien de fois le cycle complet s'est dé-
roulé depuis Ie début de notre ère, et le reste 
de la division représente le nombre d'or, c'est-
à-dire le nombre d'années déjà écoulées du cycle 
en cours, en comptant celle qui nous occupe. 
Expérimentons la solution, et cherchons, par 
exemple, quel est le nombre d'or pour la pré-
sente année 1942. Pour cela, nous faisons le 
calcul: 1942 + 1 = 1943. Nous divisons 1943 
par 19. Nous obtenons comme quotient 102, 
ce qui veut dire que depuis le commencement 
de l'ère chrétienne, le cycle de 19 années s'est 
déjà succédé 102 fois. Il reste, au bas de la divi-
sion, le chiffre 5, qui est le nombre d'or de 1942, 
comme on peut s'en convaincre en consultant 
un almanach. Nous en sommes donc à la 5 m e 
année du 103me cycle de 19 ans. 
Quelle utilité peut bien avoir ce calcul? Tout 
simplement de nous montrer que, dans 19 ans, 
par exemple, la fête de Pâques, et avec elle la 
pleine lune de l'équinoxe du printemps, se re-
trouveront à Ia même date. 
L'Epacte. 
Le mot Epacte vient du grec « epaktos », qui 
signifie « ajouté ». Tous les calculs dont nous 
nous occupons ici, et principalement celui de 
l'épacte, proviennent de ce que les anciens peu-
ples observaient l'année lunaire, comprenant 12 
lunaisons complètes, c'est-à-dire 354 jours, tan-
dis que nous autres modernes sommes assujettis 
à 1'« année solaire », de 365 jours environ. L'an-
née lunaire, comme on le voit, est de 11 jours 
inférieure à l'année solaire. Elles ne concor-
dent donc pas entre elles, et il a fallu imaginer 
toutes sortes de combinaisons pour arriver à 
faire entrer, dans notre moderne année, la fête 
de Pâques, qui est calculée d'après l'année anti-
que. Il serait trop complqiué d'entrer ici dans 
des détails. 
Disons simplement que le chiffre marqué 
« épacte » dans le comput, indique le nombre 
de jours écoulés entre le dernier renouvellement 
de la lune et le commencement de l'année en 
cours. Ainsi, « épacte 4 » voudrait dire qu'au 
premier janvier, la lune aurait déjà 4 jours d'âge. 
« Epacte 14 ou 15 », signifierait que le premier 
janvier coïnciderait exactement avec la pleine 
lune, etc. 
Le calendrier de 1942 marque « Epacte XII ». 
Cela veut donc dire qu'au début de 1942, Ia 
lune était presque pleine. En effet, dans le 
même calendrier, à la page du mois de janvier, 
nous lisons ces mots «Pleine lune Ie 2, à 
16 h. 42'». 
En résumé, Ie chiffre de l'épacte indique l'âge 
de la lune au premier janvier d'une année quel-
conque. 
Le Cycle solaire. 
Le cycle solaire, qui fait aussi partie du comput 
ecclésiastique, est un intervalle de 28 ans, après 
lequel le dimanche et les autres jours de la 
semaine reviennent dans le même ordre, au 
même quantième du mois. 
Si toutes les années avaient 365 jours, ce cycle 
reviendrait tous les sept ans, puisque chaque 
année commune comprend 52 semaines et un 
jour. Au bout de sept ans, le même jour de la 
semaine reviendrait exactement à la même date. 
Mais comme nous avons, tous les 4 ans, une 
année bissextile, de 366 jours, le calcul s'en 
trouve modifié. Au lieu de 7 ans, il faut 4 x 7 = 28 
ans parce que ce cycle doit contenir 7 années 
bissextiles pour que la révolution complète puisse 
s'accomplir. 
Le Cycle solaire est ainsi appelé, non point 
qu'il ait aucun rapport avec le cours du soled, 
mais parce que Ie dimanche était autrefois appelé 
« joui· du soleil », et que c'est pour trouver Ia 
place du dimanche dans le calendrier que ce 
cycle a dû être décelé. 
Comme le cycle solaire a commencé à être ^  en 
vigueur 9 années avant notre ère, il est aisé à 
calculer. On ajoute 9 au millésime de l'année 
en cours, on divise par 28, et le reste de la 
division se trouve être le chiffre du cycle solaire. 
Faisons le calcul pour 1942. Nous additionnons 
1942 + 9 = 1951. Nous divisons ce nombre par 
28. Nous trouvons 69, ce qui veut ^  dire que, 
depuis l'invention du cycle, il s'est déroulé déjà 
entièrement 69 fois. Le nombre 19, qui reste au 
bas de la division, nous indique que nous som-
mes dans la 19me année du cycle en cours. 
La Lettre dominicale. 
Dans Ia colonne du comput, nous voyons en-
suite une lettre majuscule, qui change chaque 
année, et qui s'appelle «lettre dominicale», parce 
qu'elle représente le dimanche. 
Les lettres dominicales ont donc pour objet 
de nous faire trouver la place des dimanches 
dans le calendrier. Elles sont au nombre de sept, 
A, B, C, D, E, F, et G. Les faiseurs de calen-
driers de l'Eglise mettent toujours la lettre A 
vis-à-vis du premier janvier, la lettre B vis-à-vis 
du 2 janvier; nous avons ensuite C = 3 janvier, 
D = 4 janvier, E = 5 janvier, F = 6 janvier, 
G = 7 janvier. Dès le 8 on recommence avec Ia 
lettre A, et on continue ainsi jusqu'au bout de 
l'année. Puis il y a sept lettres, elles constituent 
donc une semaine. Si le premier janvier, qui a 
Ia lettre A, est un dimanche, le 8 janvier, qui 
est aussi précédé de A, sera également un diman-
che, et ainsi de suite. 
Il s'ensuit donc que, si l'année commence par 
un dimanche, on dit que la lettre domonicale est 
A; si elle commence par un samedi, la lettre 
est B. 
Inversement, si un calendrier nous dit que la 
lettre dominicale de l'année est E, cinquième de 
l'alphabet,, nous savons que le premier dimanche 
de cette année est le 5 janvier. 
Si nous consultons un almanach actuel, nous 
voyons que la lettre dominicale de l'année 1942 
est D, qui est la quatrième. Ceci nous indique 
donc que le premier dimanche de 1942 fut Ie 4 
janvier. 
Indiction romaine. 
Les « indictions », ou espèces d'ajournements, 
que l'on employait dans les tribunaux sous Cons-
tantin et les empereurs suivants, formèrent une 
période, ou cycle, de 15 ans,· qui s'est perpétué 
sans cause et n'a plus aucune utilité. Les indic-
tions commencèrent au 25 septembre 312. Si, 
dès cette date, on prolonge le cycle d'indic-
tion, l'on voit qu'il aurait été de trois ans avant 
l'ère vulgaire.. Il suffit donc d'ajouter 3 au nom-
bre de l'année courante, de diviser par 15, et le 
reste de la division nous donne le chiffre d'in-
diction pour l'année courante. Voici le calcul 
pour 1942. Nous additionnons 1942 + 3 = 1945. 
Nous divisons ce nombre par 15, et obtenons 
129, avec un reste de 10, qui est le chiffre cher-
ché. Mais, répétons-le, ce nombre n'est plus utile 
à rien, et l'Eglise catholique romaine ne l'a 
conservé dans son comput que par tradition et 
respect d'une chose ancienne, comme il nous 
arrive de conserver au fond d'un tiroir, le da-
guerréotype d'un vague aïeul dont nous ne con-
naîtrons jamais le nom, simplement à titre de 
vénérable antiquité. 
Conclusion. 
Il y aurait encore bien des termes du calen-
drier qui mériteraient un mot d'explication, mais 
nous en resterons là. Nous voyons donc que 
ce fameux « comput ecclésiastique » est moins 
chargé de mystère qu'il n'en a l'air et qu'il re-
présente, simplement, une série de calculs destinés 
à trouver facilement, dans le cours d'une année 
quelconque, la vraie place de la fête de Pâques, 
dont la date détermine celle des autres fêtes 
mobiles principales. Ainsi, on sait que la fête 
de l'Ascension arrive toujours 40 jours après 
Pâques et tombe sur un jeudi; celle de la Pen-
tecôte, qui est un dimanche, vient 10 jours après 
l'Ascension. 
Nous comprenons aussi que l'établissement de 
cette date de Pâques demande tant de calculs, 
tout simplement parce que l'année « lunaire » 
des anciens, de 354 jours, usitée par les Juifs, 
a été remplacée ensuite par l'année «julienne», 
ou solaire, de 365 jours environ, et qu'entre ces 
deux sortes de calendrier il n'existe aucune com-
mune mesure. Ces deux chiffres, comme disent 
les mathématiciens, sont «premiers entre eux». 
Il a donc fallu s'ingénier à les accorder ensemble 
le plus exactement possible, tout comme on con-
vertirait en mètres des pieds anglais, ou en francs 
des livres sterling. 
J'ai souvent désiré savoir moi-même ce que 
pouvaient bien signifier les termes dont j'ai parlé 
ci-dessus, et pensant que certains lecteurs de Ia 
Fédération seraient heureux d'être éclaires aussi 
sur ce point, j'ai entrepris cette étude, espérant 
avoir été assez clair dans mes explications. 
Adolphe AMEZ-DROZ. 
234 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E N ° 2 1 . — 28 Mai 1942 
Liste des annonceurs 
Aerni-Leuch Ed., Berne 
Affentranger, Haas & Plattner, Niederdorf 
Antirouille S. A., La Chaux-de-Fonds 
Banque Cantonale Neuchâteloise 
Bancpie Populaire Suisse, St.-Imier 
Baumgartner F., Genève 
Bergeon & G e . , Le Ix>cle 
Blaseï· F., Reigoldswil 
Boninchi &: Fils, Genève 
Borel S. A., Peseux 
Bugnion, Genève 
Buhré S. A., Le Locle 
Capt Gaston, Colombier 
Cylindre S. A., Le Locle 
Doxa S. A., Le Locle 
Driva Watch Co., Genève 
Ebauches S. A . 
Etna Watch, Genève 
Fabriques Assortiments Réunies, Le Locle 
Gay Frères, Genève 
Geiser, E., S. A., La Chau \ -de-Fonds 
Geiser V. & Fils, La Chaux-de-Fonds 
Geneva Sport Watch Co., Genève 
Gigantic S. A., Genève 
Guinand G. H., Les Brenets 
Girod Henry, Court 
Jauge Cary, Le Locle 
Jeanneret-Wespy, La Chaux-de-Fonds 
Jeanrenaud, Bienne 
Jobin, les Fils de Paul, Porrentruy 
Joba Watch, Longeau 
Kahl S. H. , Genève 
Kehrer Ed., La Chaux-de-Fonds 
Lavina S. Α., λ illeret 
Lang S. A., Porrentruy 
Lecoultre Samuel, Ije Sentier 
Longines, St.-Imier 
Massy & Fils, Orient 
Méroz Frères, La Chaux-de-Fonds 
Mildia, La Chaux-de-Fonds 
Midget Watch, Genève 
Monnier Radium, La Chaux-de-Fonds 
Alulco S. A., La Chaux-de-Fonds 
Neuchâteloise La, Assurances 
\ i co l e t Watch, Tramelan 
Nivarox S. A., St.-Imier 
Nivada S. A., Granges 
Ogival, La Chaux-de-Fonds 
Oris Watch, Flcilstein 
Petitpierre & Grisel, Neuchâtel 
Piquerez Ervin, Bassecourt 
Patek Philippe &: Cie., Genève 
Ponti Gennari &: Cie., Genève 
Pignons S. A., Ballaigues 
Péry Watch, Bienne 
Pierpont Watch Co., Bienne 
Recta S. A., Bienne 
Record Watch Co., Genève 
Rolex Watch Co., Genève 
Ruedin G., Bassecourt 
Robellaz-Sueur J., Lausanne 
Reinin A., La Chaux-de-Fonds 
Sandoz Gustave, St.-Martin 
Schmitz Frères &: Cie., Granges 
SoKiI, Genève 
Silvana S. A., Tramelan 
Steinmann A., La Chaux-de-Fonds 
Taubert Frères, Genève 
Triebold, Rheinielden 
Universal, Genève 
\ acheron & Constantin, Genève 
Weber Gottl., Tirterten 
Wenger, Genève 











































































Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 1942 
PROGRAMME GENERAL DES MANIFESTATIONS OFFICIELLES | | .4 EXPOSITIONS A GENEVE ETE 1942 
2 juin au 
30 septembre 
27 juin 
27 et 28 juin 
C O M M É M O R A T I O N de l'arrivée des Suisses au Port-Noir , 
cortège. 
E X P O S I T I O N RÉTROSPECTIVE du lime Mil lénaire de 
Genève «GENÈVE A TRAVERS LES AGES» au Musée d'Art 
et d 'Histoire. 
JOURNÉE OFFICIELLE du lime Millénaire. 
CORTÈGE HISTORIQUE du lime Mil lénaire 12000 part i -
cipants!. 
4, 5, 18, 19 juillet SPECTACLE P A T R I O T I Q U E « IA VOIX DES SIÈCLES - au 
1, 2, 15, 16 août Grand Théâtre. 
1er août COMMÉMORATION DE LA FONDATION DE LA 
CONFÉDÉRATION SUISSE. 
21 août au EXPOSIT ION « GENÈVE A U T R A V A I L > au Palais des 
6 septembre Expositions. 
Pour tout renseignement, s'adresser à I ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE 




2 juin au Exposition rétrospective du Mme Mi l lénaire « GENÈVE Λ 
30 septembre TRAVERS LES AGES » au Musée d'Art et d 'Histoire. 
Juin Exposition de la C R O I X - R O U G E , eu M j s é e Rath. 
15 juin au Exposition des ARTS APPLIQUÉS aux objets d'usage courant 
15 septembre ( C h i n e e i J a p o n ) , au Musée d'Ethnographie, boulevard 
Carl-Vogt. 
26 juin au 2me Exposition des MATIÈRES NOUVELLES au Palais des 
6 juillet Expositions. 
27 juin au Exposition col lect ive de PEINTURE du Mme Mil lénaire, à 
14 juil let l 'Athénée. 
Juin-juillet Exposition «MONTRES ET B I J O U X » , à l 'Hôtel de Russie. 
21 août au Exposition «GENÈVE A U T R A V A I L ) ' , au Palais des Expo-
6 septembre sitions. 
21 août au S A L O N DE L ' I N V E N T I O N , au Palais ces Expositions. 
6 septembre 
27 août au Exposition col lect ive de PEINTURE du lime Mi l lénai re, à 
3 septembre l'Athénée (suite). 
Septembre S A L O N DE L'ŒUVRE (Beaux-Arts), au Musée Rath. 
Pour tout renseignement, s'adresser à ! 'ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE 
GENÈVE, 3, place des Bergues. 
7, rue des Vieux-Grenadiers 
Téléphone 4.13.10 
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